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by
A r t h u r  R . B u r n s
Columbia University, New York
Professor Marco Fanno’s earliest writing concerned economic develop­
ment and colonization. Now, over sixty years later, history has reversed di­
rection. The metropolitan countries, shedding their colonies, have brought 
into being newly independent countries, most of whom aspire to eco­
nomic development. Inevitably they seek guidance in the experience 
of the now richer countries. But in these countries the under-developed 
find a complex technique of production which is the end product of a 
long evolution characterised by a rising ratio of capital to labor used in 
production. This essay is chiefly concerned with this aspect of past de­
velopment and with the probability that the pace of technological change 
will accelerate. But even if it continues at the same speed and along the 
same lines as in the past, it will place increasingly difficult obstacles in 
the way of poor countries wishing to « take off » into development.
Stagnation for a long period in a low level equilibrium may, however, 
offer some apparent advantages. The under-developed can now obtain a 
greater increase in physical production capacity for a given amount of 
capital formation than in the past. They may even have an apparent 
present advantage over the developed countries where acceptance of new 
methods may be retarded by capital commitments to older techniques ('). 
The continued use of older investments involves only variable costs which
(i) Svennilson, I., Growth and Stagnation in the European Economy (United 
Nations, 1954), p. 9.
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are often less than total average costs by newer methods. Followers of 
Britain in industrialization may have benefited in this way but the ad­
vantage should disappear as opportunities occur for the replacement of 
the older equipment. But the disadvantages of delay in « taking off » 
greatly outweigh any temporary advantages.
New methods are often not as productive in an under-developed 
country as are the same methods in a more developed one. Advanced tech­
nology usually sprouts and flourishes only in a suitable environment which 
is normally not already present in a country which has been long stag­
nating. On the purely economic side such technology needs, for instance, 
power and communication systems, repair and maintenance services, and 
supplies of goods and services complementary in use with the commodity 
being newly introduced. On the less purely economic side it needs a set 
of economic institutions oriented towards economic progress rather than 
traditional stability. In addition, accelerating technological progress raises 
obsolescence costs by curtailing the economic life of production equip­
ment thus offsetting at least part of the gains otherwise promised by the 
new methods.
1 he capital deepening aspect of technological change, however, en­
hances the difficulty of getting development started. The resource pattern 
relevant to modern technology diverges widely from the resource avail­
ability in stationary economies. In the developed economies this diver­
gence has been narrowed in the process of development itself by increasing 
capital formation. But in the countries that have hitherto developed little 
technological progress has been widening this divergence so that the 
obstacles to their « take off » are formidably greater than were those of 
the earliest followers of Britain in industrialization. Moreover, continued 
delay in achieving a « take off » further increases these obstacles. The 
capital needed to produce a unit of output by modern methods has been 
steadily rising while net capital formation in stagnant economies ap­
proaches zero.
Reducing costs by raising the amount of capital per unit of output 
involves reduction of the amount of labor per unit of output. At the outset 
a considerable part of the enlarged capital requirement is in the form of 
imported capital goods. These goods embody highly skilled foreign labor 
which successfully competes with local labor which, although often under 
employed, is costly per unit of output. In the probable event of a scarcity 
of local labor suitable for the repair and maintenance of modern equipment, 
such labor may also have to be imported, at least for a time, thus also
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diminishing the tendency of development to make fuller use of the local 
labor supply.
This tendency to persistent unemployment for a time was less serious 
in early developments than it is likely to be in the near future. In the 
early years of Japanese development, for instance, technology was less 
capital intensive than it is now, and the labor skills called for in indus­
try were not yet too different from those of the handicrafts. In consequence, 
new methods of production could be adopted, at least in some parts of 
the economy, with relatively little dislocation (2). But the introduction 
of factory methods into the British and Indian cotton textile industries 
caused much unemployment in the crafts and home industries displaced. 
Except where increase foreign markets were available, this unemployment 
offset for a time any increased demand for labor from the new industries 
and swelled the « reserve army of laborers ». But, had the capital-labor 
ratio in new activities generally been what it is today in the more de­
veloped countries, unemployment would presumably have been more se­
vere and lasting than it was, even though it would have been in part 
offset by the expansion of the capital goods industries.
This tendency for such industrialisation as is achieved in the under 
developed countries to generate more and more enduring unemployment 
than in countries taking off into development in the past will postpone 
upward pressures on wages. In past developments wages have begun to 
rise only when the reservoir of unemployed labor has approached ex­
haustion (3). Neither labor organization nor state action to raise wages 
was effective in raising wages until underlying economic forces had al­
ready begun to operate in that direction (4). Neverthelesss upward pres­
sures on wages may now be more quickly effective in underdeveloped 
countries. The demonstration that workers in more developed countries 
have gained from development (albeit only after development has gone 
quite a long way) may stimulate earlier and more aggressive labor organi­
zation and the adoption of welfare measures (such as minimum wages) by 
governments. But any success in raising wages by these methods is likely 
to stimulate further labor saving innovation in the modern sector, and
(2) C r a w c o u r , E. S., Problems of Japanese Economic History, <1 Jnl. Ec. Hist. «, 
Dec. 1963.
(3) L e w i s , W. A . ,  The Theory of Economic Growth (London, 1955), p. 238; K aldor, 
N., A Model of Economic Growth, « Ec. Jour. », Dec. 1957.
(4) O l s o n , M. Jr., Rapid Economic Growth as a Destabilising Force, «Jnl. Ec. 
Hist. », Dec. 1963, p. 529.
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thereby postpone the exhaustion of the reservoir of poorly paid under­
employed and unemployed workers. Fast population growth which is 
characteristic of many under-developed countries further retards this 
exhaustion. Fairly stable low wages in the early stages of development 
channel much of the gains into profits and make possible (but do not 
necessarily cause) accelerated capital formation. But if the new capital 
is invested in progressively capital intensive industries, tendencies to 
reduce under employment and raise wages recede further into the future.
The persistence of stable low wages for most of the labor force oper­
ates also on the pattern of internal demand. In so far as profits rise, they 
may be used to raise levels of consumption among profit receivers, for 
internal capital formation or for capital export. Their use to import foreign 
capital goods or invest abroad stimulates the sectors providing the exports 
necessary to finance these activities.
Internal demand for consumer goods may rise because of growth in 
the numbers of the population, mostly the low paid or dependent, but 
the only markets then likely to expand are those for the few goods that 
the poor can afford. Innovation in consumer goods industries may reduce 
prices and raise the real incomes even of the poor, as did the innovations 
in the cotton textile industry in Britain in the late eighteenth century and 
in India in the nineteenth century. But such innovations are mostly 
restricted to goods for which there is a traditional market, and in the 
production of which new methods have an advantage over traditional 
methods even after allowing for the low level of wTages in the traditional 
sector. These innovations may facilitate the expansion of exports (as they 
did in respect to cotton textiles made in Britain for half a century or so). 
But these market-expanding tendences will be partly or wholly offset by 
any accompanying reduction in employment. Older crafts have in fact 
sometimes been able to maintain production for a long time beside a 
competing modern sector, thus creating a dual economy (5). In general, 
however the early phase of development is characterised by the reinvest­
ment of profits in increasing the capital intensity of production. As Marx 
pointed out, however, this process cannot continue for a long time.
Development never advances at a uniform pace in all branches of 
production; there have always been « growing points » and sectors of little 
change. In some areas production continues along traditional labor in­
tensive lines while others introduce capital intensive methods of pro­
duction. Dual organization of production of this sort appeared early in
(5) See below.
British development and later in western Europe and the United States 
and, indeed, in most countries as they achieved a « take off ». After 1868 
Japan adopted the capital intensive methods of the west in the activities 
where they offered the greatest gains. But a large labor intensive sector 
survived on the basis of cheap labor in agriculture and the handicrafts. 
The handicraft sector, however, while following the main lines of the 
earlier British « putting out » or « domestic system », was modified be­
cause industry by then had reached a more complex organization than 
existed in Britain in the seventeenth century; narrowly specialised work­
ers in small shops became subcontractors on a small scale for large 
scale industry.
This dual pattern arises for a number of reasons. In underdeveloped 
countries the initial capital supply is inadequate to support the simulta­
neous introduction of newer, more capital intensive, technologies through­
out their economy. In the earliest periods of modern development through 
capitalist methods of production the « growing points » were large­
ly  dictated by the types of innovation that offered themselves. But in­
novation was not entirely autonomous and development as it proceeded 
created bottlenecks which tempted invention and discovery. In capitalist 
countries, however, as technological progress advanced on a widening 
front, as well as at an increasing pace, lines were selected for capital in­
tensive innovation on the basis of private net product. The socialist eco­
nomies of more recent date, having centralised the control of new invest­
ment, are in a position to aim at the maximisation of social net product. 
Thus they may, but are under no compulsion to, introduce as a social 
consideration the undesirability of a pattern and speed of innovation similar 
to that which caused such suffering in the nineteenth century, especially 
in Britain. Even so, however, dualism is to be expected and is clear to 
be seen in soviet Russia and mainland China.
In the countries still to « take off » this dual pattern will be shaped 
in part by increases in the capital intensity of production. As a given 
amount of capital supports modernization in a smaller sector than for­
merly a wider sector must wait for modernizing injections of capital. 
Furthermore, a large part of the initial investment is likely to be made, 
or closeljr influenced by, government which, for political reasons that 
may be difficult to reject, may favor impressive projects likely to be 
capital intensive. Thus the capital supply is even more concentrated 
than would be indicated by more purely economic considerations (6).
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(6) DasgupTa, S., Unemployment and Dualism, « Ec. Dev. and Cult. Change»,
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Finally, the shortage of capital that underlies this dualism is likely to 
be aggravated by rapid population growth.
It is not inconceivable, however, that a limited supply of capital 
should be thinly spread throughout an economy. Antagonistic reactions 
to uneven development have sometimes generated proposals for the diver­
sion of capital from the modern sector to « depressed » industries or 
areas. But, the first phases of development have not featured any­
thing approaching uniformity of advance. A  wide, and necessarily thin, 
distribution of investment would be optimal in terms of increment in 
national product if the pattern of inputs into production could be chang­
ed by small steps and the social benefits of small changes were equal in 
all lines. But in practice there are usually gaps in the array of alterna­
tive technologies in a line of production (7). Consequently it is unusual 
that small movements of capital and labor can be effected in response to 
small differences in their productivity in different lines of production. 
1 he practical choice in fact may be between labor intensive production 
on a small scale and capital intensive production on a large scale. This 
choice is especially troublesome because economies now seeking to mod­
ernize need to invest early in an infra structure for a modern system, 
m, for instance, communication, transportation, and power systems. While 
long run economic considerations favor investment in these highly cap­
ital intensive large scale activities such investment reinforces tendencies 
to concentrate investment and sharpens the dual pattern.
Beyond shortages of capital and the nature of production possibilities, 
social arrangements may favor this dualism by facilitating innovation in 
some sectors more than in others. Such social factors are part of the 
explanation of the enclaves of mining and agricultural plantation activity 
in some under-developed countries. Usually, it is true, foreign economies 
have provided most of the demand for the product as well as of the capital 
and technology used. Development has, however, been largely contained 
within these enclaves, leakages into the wider economy being limited 
to increases in payments for local labor, which have often been small. 
But in Australia, Canada, and the United States, for example, what 
might have remained as enclaves have spread their effect throughout the 
economy. In a capitalist economy the competitive market system operates
Jan. 1964, p . 18 0 ; H i r s c h m a n , A . O ., Investment Policies in Underdeveloped Countries,
« Am. Ec. Rev. », Sept. 1957.
(7) E c k h a u s , R. S . ,  The Factor Proportions Problem in Underdeveloped Areas,
« Am. Ec. Rev. », Sept. 1955, p. 539.
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to spread the effect of changes in factor and product prices (8) and, espe­
cially at the outset, into the traditional sector. In a socialist system the 
spread of progress is regulated by the decisions of planners regarding 
the sectoral and territorial distribution of the means of production.
Increasing productivity in the modern sector necessarily widens the 
gap between productivity in the modern and the traditional sectors. Even 
so, the traditional sector is a drag on the effort to increase per capita 
product only if the productivity of the traditional sector could be raised 
without a corresponding reduction in that of the modern sector, after 
allowing for changes in the relative sizes of the two sectors. But output 
can rarely be increased in this way in the first phases of development. 
Poor as a country may be, and as slow to develop, it may be making the 
best of a regrettable shortage of capital.
The narrowing of this inter-sectoral productivity gap, and the ex­
pansion of the modern at the expense of traditional sector has always oc­
curred at some stage of development. The initial widening of the gap 
invigorates inducements to broaden development (9 10). As early investment 
becomes increasingly concentrated these « spread effects » become in­
creasingly important as a means to widen the front of economic progress. 
Their effectiveness differs, however, according to the nature of the « grow­
ing points ». Innovations like the establishment or marked improvement 
of transportation, communication and power systems facilitiate, but do 
not necessarily induce, innovation in other parts of the economy ( ). 
Others generate more positive pressures. In capitalist economies reduc­
tions in the cost of producing producers’ goods and materials reduce costs 
at subsequent stages of production. Increased markets for the products 
of some industries increase their demand for supplies. Innovations in 
some industries rest on principles that can be applied to others. But the 
stresses and strains in the relations among industries are complex. E x ­
pansions in some lines can have a « backwash effect » by reducing the 
resources available to others. Occasionally, however, a modern sector 
may assist the traditional. In pre-communist China railroad building in­
creased the demand for traditional consumer goods. The modern sector 
introduced products that could be copied by the traditional (such as soap,
(8) Crawcour, E. S., op. cit., p. 619.
(9) Mvp.Dai., G., Rich Lands and Poor (New York, 1957). Ch- m -
(10) HIRSCHMAN, A. O., The Strategy of Economic Development.
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matches and cigarettes) and machine spun yarn helped out the hand 
weavers (“ ).
Increases in population combined with a stable low level of wages may 
also retard the diminution of dualism through the shrinkage of the tra­
ditional sector. In pre-communist China, for instance the traditional or 
handicraft sector even increased its output from 1875 to 1938 although 
its share of total output was falling (1 2). Traditional technology having 
become well adapted to the effective demand of the mass of the laboring 
force, it could compete with more modern methods where the price of 
capital and labor was higher. But these conditions for the survival of 
the traditional sector are stringent. In Japan output and productivity in­
creased at about the same rate in both sectors for twenty years or so 
after 1885 but the traditional sector slowed and the modern accelerated 
after 1904. Nevertheless the traditional sector survived longer in Japan 
than in most development sequences, although with the modification al­
ready mentioned (13).
The influences shaping the « spread effects » are themselves guided 
by more fundamental factors. Capital is a prerequisite not only to the 
initiation of development but also to its spread. Low wages in the early 
phases increase the capital formation potential, but inducements to invest 
are also necessary and it has already been suggested that low wages 
restrict the expansion of domestic demand for consumer goods. But with 
the disappearance of the dragging effect on wages of the pool of underem­
ployed workers, perhaps fed by increasing rates of population growth, 
opportunities for investment to supply the domestic consumer market 
multiply. The erosion of the dual pattern of organization accelerates to 
give place sooner or later to an economy in which however there usually 
remain many inequalities in rates of productivity. Agriculture has com­
monly been very slow to be influenced by spread effects from industry. 
In the course of time, moreover, continued innovation leaves behind as 
« depressed areas » sectors formerly the beneficiaries of innovation but 
now its victims.
Where the spread of modern methods of production and the conse­
quent modification of the dual organization of the economy is slow, as it 
is increasingly likely to be where methods of production continue to
(11) Hou, Chi-Ming, Some Reflections on the Economic History of Modern China,
«Jnl. Ec. Hist. », Dec. 1963, p. 595.
(12) Hou, Chi-Ming, loc. cit.
(13) C r a w c o u r , E. S., op. cit., p. 619.
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become more capital intensive, a country may seek some alternative to 
the importation of up to date foreign techniques. It may endeavour to 
fill some of the large gaps in the technologically alternative methods of 
production in the direction of seeking more labor intensive methods. In 
countries whose economies have long stagnated, there are doubtless many 
available small innovations that could raise productivity in traditional 
sectors. But their aggregate potential to increase product per head and, 
especially, to provide for cumulative development is not great. In the more 
modern types of production there may be real technical limits to variation 
in input mixes. The fact that modern technology has mostly originated in 
countries where labor was becoming more costly and capital more plentiful 
suggests, however, that innovation may have thereby acquired a capital 
intensive bias. The plenty of labor in relation to capital in all under 
developed countries has not, however, imparted a labor intensive bias to 
innovation in those countries for the obvious reason that there has been 
little innovation and little interest in it (14). But conditions are now chang­
ing. The demonstration in the developed countries of the possibility of 
material progress creates popular pressures for higher levels of living in the 
face of severe limitations on capital formation. Relief may be sought in re­
search into methods of production more labor intensive than those available 
for borrowing from abroad. Some countries have imported used machinery 
but local labor to repair and maintain this machinery may not be available 
or easy to train, and the manufacturers may not offer repair parts at prices 
within the reach of the importing country. Others have adopted capital 
intensive methods in one part of a plant side by side with labor intensive 
methods in other parts (e. g. materials handling) thus introducing a 
dualism into the plant.
In the socialist countries the choice of technology is a strategic planning 
decision. In soviet Russia, after an initial modernization of parts of agri­
culture to free workers for industry, the planners have left agriculture 
generally relatively unproductive and labor intensive. In mainland China 
agriculture is an even more labor intensive sector in strong contrast with 
the modern sector. The planners have, moreover, sought to introduce labor 
intensive methods into some branches of industry. Under the communes
(14) It is true that the countries with the presently highly capital intensive 
systems of production were relatively short on capital and long on labor at the outset 
of their development. But the path to their presently intensive use of capital was 
long and slow and they entered upon it after the appearance of an active interest in 
development.
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they introduced small iron furnaces using local labor, scrap and raw 
materials, but the effort was abortive. Community development projects 
in India, Egypt, Puerto Rico and other under-developed countries have been 
inspired by the desire to add to the national product with minimal demands 
on the short supply of capital and with chief reliance on absorbing some 
of the underemployed labor. In India the government has encouraged hand 
spinning and weaving and other cottage industries and restricted the 
building of additional capital intensive production facilities in some lines 
in an attempt to reduce unemployment.
These efforts to reduce unemployment, often born out of a hope that 
the demand for the diversion of labor and other resources from other lines 
will be negligible, are usually found to need capital and scarce complemen­
tary resources. Furthermore the « spread effects » of community develop­
ment projects are not likely to be great. Their output usually takes the form 
of simple roads, housing and drainage projects which, although they yield 
social benefits, are largely local in their impact. A  series of such projects 
can produce a series of local impacts that cannot be ignored as an aggregate, 
and some of the road building has more than a local effect. But the encour­
agement of rural crafts involves considerable costs of transportation and 
supervision (as it has in India). It is possible, however, that these capital­
saving labor-utilizing efforts have gone too far and that the economy might 
have been better off to allocate somew'hat more capital to the labor using 
projects. But this suggestion brings us back to the problem of finding 
methods of production with a capital intensity intermediate between the 
most modern methods and the traditional ones. Even these are likely to 
result in less than the maximum overall utilization of capital. The choice 
of technology must depend immediately not only on the effect of each set 
of choices in the various sectors on the national product per capita but 
also on the social value attached to the reduction of unemployment.
In the longer run there are other considerations. The use of more 
labor intensive methods of production reduces unemployment and tends to 
move the economy to the point at which wages rise. To the extent that 
profits are then reduced, capital formation may be slowed. Channeling some 
of the gains to workers back into central coffers for investment will be 
politically unpopular among workers eagerly looking for some of the gains 
of development. It may also discourage private initiative. Finally wider 
distribution of the gains of economic progress stimulates population growth 
in some countries more than would a concentration of those gains in a 
small class. Thus the gains to labor may be transitory.
Even if some technology intermediate in labor intensity is accepted 
as most appropriate to the available resources in the short run, there is a 
disadvantage in adjusting to contemporary conditions when they are m 
process of change. Social interest in the reduction of unemployment or 
under-employment of labor may generate a vested interest in methods of 
production that will become obsolete as development proceeds, because of 
both continued innovation and changes in resource availabilities resulting 
from development (especially increasing capital formation). Even in devel­
oped countries competition of old and obsolete investments has been cited 
as one of the causes of the stagnation in European economies between the 
two World Wars (ls).
Any probable pattern of development in the under developed countries 
must call for considerable change in methods of production and considerable 
increases in capital supply, even if they succeed in finding methods inter­
mediate in capital intensity between those of the now more developed and 
those of the traditional sectors. Their progress will necessarily be shaped 
in part by their relations with the rest of the world. Even to the extent 
that they achieve adequate saving from internal sources, the increase in 
capital intensity of production requires that they obtain increased foreign 
purchasing power. For some time they must import production equipment 
because they lack the skill, knowledge and production organizations neces­
sary to produce it. Even personnel with skills and knowledge in the new 
technology will have to come from abroad for a time to look after the in­
stallation and maintenance of the equipment. As underdeveloped countries 
in general lack these resources they cannot hope at the outset to obtain 
equipment by trading with each other, even though the means of paying 
other underdeveloped countries might possibly be easier to come by than 
those of paying the more developed.
For any desired rate of development capital deepening increases the 
requirement of capital goods and, therefore, the extent to which other 
imports must be reduced or exports increased. Imports of luxury goods 
could be cut in most underdeveloped countries but the amount of the 
possible reduction, though speculative, is usually not very great chiefly 
because the proportion of the population responsible for such imports is 
small (15 6).
(15) SVENNILSON, I., Op. cit., p. 9. It is possible, however, that it was not this 
competition that produced stagnation, or helped to, but that stagnation due to other 
causes discouraged continuing innovation.
(16) Countries like India and Egypt have been somewhat exceptional in the past 
and some of the petroleum rich countries may now be exceptional.
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Reducing the level of living of the mass of the population is not 
likely to effect much reduction of imports. A  large proportion of the pop­
ulation is involved but its ability to purchase imports is low and those it 
does buy (e. g. kerosene, foodstuffs) are mostly necessary in a quite 
strict sense. Any effort to reduce these imports is likely to present greater 
political difficulties than in the past.
Some countries could finance increased imports by selling foreign 
assets and using the proceeds to pay for goods needed for investment. Some 
of the petroleum rich countries could finance a very considerable volume 
of imports in this way. But they are often able to pay out of petroleum 
revenues for all the investment goods they are presently capable of ab­
sorbing. In other under-developed countries foreign assets may be consider­
able but are the property of individuals who would surrender them volun­
tarily only if they were persuaded that investment in their own country 
would be as safe and profitable as their present holdings, and give them 
as easy access to modern luxury consumption goods. For some time this 
persuasion is likely to be difficult. More forceful government action is 
impeded by the difficulty of obtaining information regarding these foreign 
asset holdings.
Increased foreign purchasing power can be obtained by increasing 
exports, but the feasibility of doing so is far from clear and differs from 
country to country. Under-developed countries are at present ill equipped 
to initiate or increase exports of capital goods because their knowledge of 
the markets for these goods is small and their difficulty of competing great. 
Even if as a group these countries managed to develop along comple­
mentary lines and expanded trade among themselves, they would not thus 
obtain the means of paying the more developed countries for exports of 
their capital goods.
These under-developed countries have hitherto obtained most of their 
experience of export trade in connection with primary products. Exports 
of minerals have often aided countries in the early stages of development. 
Exports of gold helped Australia, New Zealand, Japan and South Africa. 
Diamonds, copper and iron have also helped and now a number of countries 
are relieved of shortages of foreign purchasing power by exports of petrole­
um. For all these products there has been a growing and price-elastic 
foreign demand. The spread of industrialism throughout the world improves 
the prospect of increased export 3ales of minerals although technological 
changes reducing the increase in demand for such products for any given
expansion of national output in importing countries has a somewhat off­
setting effect.
The alternative of increasing agricultural exports is likely to be 
distasteful to countries looking for quick development because it seems to 
set them more firmly in the class of exporters of primary goods relying 
on the more developed countries for manufactures. But the agricultural 
sector can be a productive component in a developed country as it has in 
New Zealand and Denmark. Furthermore this sector has been with the 
underdeveloped countries for a long time and has provided them with some 
experience on which to build —  at least more experience than industry. 
Some of their experience, it is true, may have solidified into tradition 
unfavorable to progress. Where resort is not possible to previously unused 
land they must increase the productivity of land already in use which 
may call for fertilizers and equipment. Imports of equipment may increase 
the demands upon the supply of foreign purchasing power as much as 
the supply of it accruing from added exports of agricultural products. The 
acquisition of additional equipment involves more capital formation or 
the diversion of some new capital into agriculture at the expense of 
development in other sectors. Need for additions to irrigation facilities 
may involve considerable capital, although not necessarily great drafts 
upon the country’s earnings of foreign exchange. It may also be necessary 
to look for improvements in methods of agricultural production. Borrowing 
the methods already in use in more developed countries is again likely to 
divert new capital into agriculture and away from other sectors (which, 
however, may be unavoidable for a time). But borrowing foreign technology 
in agriculture is a good deal more complicated a process than borrowing 
foreign manufacturing methods. At least considerable time may be needed 
for successful research and time is short in awakening poor countries.
In many underdeveloped countries increasing domestic demand for 
agricultural, but especially food, products may collide with attempts to 
increase their export. In a number of under-developed countries, while 
food production has increased slowly if at all, exports fall and in some 
imports rise (e. g. in the Philippines, Indonesia, Ceylon, Malaya, India, 
Brazil, Chile, Bolivia, Egypt). Some of these imports are explicable in 
terms of competitive advantage. A  country may improve its position by 
diverting resources from food production for domestic consumption to some 
other line in which foreign demand is more favorable. A  number, however, 
have curtailed exports or turned to imports under pressure to meet the 
subsistence needs of an expanding population.
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l'he prospect that these countries may find it at all easy to export 
increased amounts of primary products without serious reductions in price 
is none too clear. The accelerating increase of world population is only a 
mildly favorable factor. The greatest increases are occurring in the under­
developed countries themselves which, as already suggested, hinders rather 
than helps them to expand food exports. The spread of development in so 
far as it raises levels of living holds out a prospect of increased demands 
for fibres and other industrial materials derived from agriculture and for 
other agricultural products. But the demand for fibres rubber and some 
other industrial materials has already been curtailed by the appearance of 
synthetic competitors. Finally these under-developed countries are likely 
to face increased competition from the developed countries. Apart from 
Britain and Germany, food imports are rather limited and include mostly 
products for the production of which the climate of the richer countries is 
not suitable. France seeks expanded export markets. The United States 
promotes agricultural exports in a variety of ways and has such a reserve 
of unused capacity to produce a number of staple products that for some 
time increased demand within the country will be met by fuller use of 
capacity.
Future demand in the more developed countries for exports from the 
less developed will also depend somewhat on the way the more developed 
react to technological progress within their own economies. If they distrib­
ute the gains of progress at least partly in higher real wages or lower 
prices, the demand for some of the exports of underdeveloped countries 
may be lifted, as it has been in the past. But if the population in these 
richer countries uses its increments of income to increase the demand for 
domestic products they induce capital widening which absorbs capital 
which might otherwise be available to help the underdeveloped. If in the 
developed purchasing power fails to keep pace with expansions of produc­
tion capacity and unemployment ensues, tendencies to internal capital 
widening or expansion of imports are modified (subject to the nature of 
the arrangements for protecting workers from the full effects of unemploy­
ment). If the gains are taken in more leisure rather than more goods and 
services, domestic capital widening is inhibited but so also is the ex­
pansion of the demand for imports. Finally, continued capital deepening 
in the more developed may absorb ever larger amounts of their savings 
and thus restrict their ability to help the less developed.
To conclude, if we are correct in assuming that technological progress 
is on balance capital deepening and is accelerating, underdeveloped coun­
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tries face increasing difficulty in « taking off » into development. The most 
efficient ways of using resources demand an input mix diverging more and 
more widely from their pattern of resource availability. While develop­
ment has always consisted of uneven advances in the various sector of an 
economy, rising capital intensity reduces the size of the sector that can 
be organized along modern lines and, therefore, the extent to which the 
area of low productivity and great poverty can be shrunk. By the same 
token it slows up the spread of modernization throughout the economy.
Profit may be high in the modern sector because of the cheapness of 
labor and the efficiency of capital, but for some time little capital is likely 
to be attracted into industries producing for local consumption. Ploughed 
back profits are more likely for a time to be used for further capital 
deepening if the means of paying for imported capital goods can be found, 
thus in the short run widening the difference in productivity between the 
modern and the traditional sectors. Methods of production more labor 
intensive than the most modern methods in use abroad, but less productive, 
would, if they can be found, involve an input mix more closely correspond­
ing to the pattern of resources available to the underdeveloped country. 
The social cost of using methods of intermediate labor intensity depends 
in the short run on the difference between the productivity of capital in­
vested in methods of intensive and intermediate capital intensity respec­
tively and the gains economic, political, and social accruing from the 
reduction of unemployment and under-employment. In the longer run 
account must be taken of any tendency to retard later innovation, and any 
effect on population growth.
To the extent that the underdeveloped countries must rely on their 
own resources for their transformation, the gap between per capital in­
comes in the wealthier and the poorer countries is likely to continue to 
widen. The difficulty of finding ways of using local resources to acquire 
the means of paying for imported capital goods is growing. Loans by in­
ternational agencies interested in « bankable » projects modify this pros­
pect to the extent to which such agencies take a more sanguine view than 
private lenders of the prospects of growth, and, especially, of the external 
economies of development in particular countries. Loans at sub-market 
rates of interest reduce the service charges on loans for development and 
nominal loans unlikely to be repaid help more, and may be politically 
more feasible in the lending countries than grants, which are the most 
helpful.
Accelerating innovation in more developed countries calling for both
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capital deepening and capital widening tends to reduce the resources 
available for foreign aid but it is more important that the resources of 
these countries are growing. Any tendency in these more developed coun­
tries to take gains from development in more leisure, however, not only 
fails to provide a market for increased exports from the underdeveloped 
but also slows capital formation in the more developed.
Complex and troublesome as are the problems of extending foreign 
aid, the question for the richer countries is whether they can accept the 
alternative of no aid, which will lead to an ever sharpening contrast between 
the richer and the poorer countries in the world. But nothing can remove 
the probability that the capacity of the richer to help the poorer to de­
velop will fall short of the hopes of the poorer. Nevertheless there are less 
dismal aspects of this international economic inequality. The richer coun­
tries, impelled by political considerations, or the dynamism of their econo­
mies requiring outlets for their ever rising potential production, may en­
large their aid to the poorer. A  number of the poorer countries will require 
some time to adapt their institutions and practices to offer an environment 
hospitable to modern production methods. Whether they choose a modified 
capitalist or a socialist framework for their economy, it will take them 
time to educate and train the population, build institutions facilitating 
specialization, induce the active cooperation of the population in a develop­
ment effort (particularly where it is slow to bear fruit) and provide means 
of controlling population increase.
Thus the configuration of economic history is unfortunate. Technolog­
ical change has been raising the cost of « taking off » into development, 
while the unevenness of world development generated pressure among 
nearly two thirds of world population for alleviation of their age old eco­
nomic stress. Acceptance of all the implications of economic transformation 
will take time in many of these poorer countries, time which it may be 
difficult to induce them to provide. But before the richer countries stands 
the necessity for estimating how much international inequality is compat­
ible with peace and stability, and for how long. Can they and will they 
be willing to make the sacrifices necessary to reduce inequality at least 
to this level?
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C O E F F IC IE N T E  C R E SC E N T E  DI C A P IT A L E  T E C N IC O  
E  PA E SI S O T T O S V IL U P P A T I
I primi scritti di Marco Fanno vertevano sullo sviluppo economico e la 
colonizzazione. Passati sessant’anni, la storia ha ora cambiato direzione. I 
paesi metropolitani, abbandonando le loro colonie, hanno dato vita a nuovi 
paesi indipendenti, molti dei quali aspirano allo sviluppo economico. Inevi­
tabilmente, essi cercano guida nell’esperienza dei paesi ora più ricchi. Ma in 
questi paesi i sottosviluppati trovano una tecnica di produzione complessa, 
che è il prodotto finito di una lunga evoluzione caratterizzata da un rapporto 
crescente di capitale rispetto al lavoro impiegato nella produzione. Il saggio 
si occupa principalmente di questo aspetto del passato sviluppo e della pro­
babilità che il passo del cambiamento tecnologico venga accelerato. Ma anche 
se continuasse alla stessa velocità e secondo le stesse linee del passato, esso 
procurerebbe ostacoli sempre più difficili ai paesi poveri che desiderano « decol­
lare » nello sviluppo.
La stagnazione per un lungo periodo in un basso livello di equilibrio 
può tuttavia offrire qualche vantaggio apparente. I sottosviluppati possono 
ora ottenere un maggiore incremento di capacità produttiva fisica per un dato 
ammontare di formazione di capitale rispetto al passato. Possono persino avere 
un apparente vantaggio momentaneo rispetto ai paesi sviluppati dove l ’accet­
tazione di nuovi metodi può essere ritardata dagli investimenti di capitale 
nelle vecchie tecniche. L ’uso continuato di vecchi investimenti comporta sol­
tanto costi variabili, spesso inferiori ai costi medi totali coi nuovi metodi. I 
seguaci degli inglesi nella industrializzazione possono aver beneficiato in que­
sto modo, ma il vantaggio dovrebbe scomparire quando emergessero opportu­
nità per la sostituzione della vecchia attrezzatura. Gli svantaggi della dila­
zione di « decollo » superano però grandemente tutti i vantaggi temporanei.
I nuovi metodi non sono spesso altrettanto produttivi in un paese sotto- 
sviluppato degli stessi metodi in un paese più sviluppato. La tecnologia pro­
gredita normalmente si afferma e sviluppa soltanto in ambiente idoneo, nor­
malmente non ancora presente in un paese rimasto a lungo stagnante. Dal 
lato puramente economico, tale tecnologia ha bisogno ad esempio di energia 
e di sistemi di comunicazioni, servizi di riparazione e di manutenzione e ri- 
fornimenti di beni e servizi complementari alla merce di nuova introduzione. 
Dal lato meno puramente economico, occorre un insieme di istituzioni eco­
nomiche orientate al progresso economico anziché alla stabilità tradizionale. 
Inoltre, il progresso tecnologico accelerato impone costi di obsolescenza che 
riducono la vita economica dell’attrezzatura produttiva ed eliminano almeno 
parte dei guadagni diversamente promessi dai nuovi metodi.
L ’aspetto più profondamente tipico del cambiamento tecnologico raffor-
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za tuttavia la difficoltà di avviare lo sviluppo. Lo schema di risorse rilevante 
per la tecnologia moderna differisce ampiamente dalla disponibilità di risorse 
nelle economie stazionarie. Nelle economie sviluppate questa divergenza è 
stata ridotta dalla crescente formazione di capitale. Ma nei paesi che sinora 
hanno avuto soltanto uno scarso progresso tecnologico la divergenza è anda­
ta ampliandosi, sicché gli ostacoli al loro « decollo » sono formidabilmente 
maggiori di quelli dei primi seguaci dell’industrializzazione britannica. Inol 
tre, il continuo rinvio del « decollo » accresce ulteriormente questi ostacoli. 
Il capitale necessario per ottenere una unità di produzione con metodi moderni 
è andato costantemente crescendo, mentre la formazione netta di capitale nelle 
economie stagnanti si aggira attorno allo zero. Riduzione dei costi attraverso 
l’aumento del coefficiente di capitale per unità di produzione vuol dire 
riduzione dell’ammontare del lavoro per unità di produzione. Dapprima una 
parte considerevole dell’accresciuta necessità di capitale è nella forma di beni 
capitali importati. Questi incorporano lavoro straniero altamente specializzato 
che compete con successo col lavoro locale il quale, sebbene spesso sottoc­
cupato, è costoso per unità di produzione. Nell’evento probabile di una 
scarsità di lavoro idoneo alla riparazione e manutenzione dell’attrezzatura mo­
derna, tale lavoro può pure dover essere importato, almeno per un certo tempo, 
così diminuendo la tendenza dello sviluppo a far pieno uso della disponibilità 
locale di lavoro.
Questa tendenza alla persistente disoccupazione per un certo tempo era 
meno grave nei precedenti sviluppi di quanto probabilmente lo sarà nel pros­
simo futuro. Nei primi anni dello sviluppo giapponese, la tecnologia aveva 
un minor coefficiente di capitale dell’attuale e il lavoro specializzato impiegato 
nell’industria non era ancora troppo differente da quello dell’artigianato. Con­
seguentemente, i nuovi metodi di produzione dovrebbero essere adottati, al­
meno in qualche settore dell’economia, con dislocazione relativamente piccola. 
Ma l ’introduzione dei metodi di fabbrica nelle industrie tessili del cotone 
britanniche e indiane causò molta disoccupazione nelle industrie artigiane e 
domestiche. Eccetto dove erano disponibili ampliati mercati stranieri, questa 
disoccupazione eliminò per un certo tempo qualsiasi aumentata richiesta di 
lavoro da parte delle industrie e gonfiò 1’« armata di riserva dei lavoratori ». 
Ma, se il rapporto capitale-lavoro nelle nuove attività fosse stato in generale 
ciò che esso è oggi nei paesi più sviluppati, la disoccupazione sarebbe stata 
probabilmente più severa e duratura di quanto fu, sebbene in parte compen­
sata dall’espansione delle industrie di beni capitali.
Inoltre, negli sviluppi passati i salari hanno incominciato ad aumentare 
solo quando la riserva di lavoro disoccupato si avvicinava ad esaurimento. 
Nè l ’organizzazione del lavoro, nè quella statale furono capaci di far aumen­
tare i salari fintanto che le forze economiche soggiacenti ebbero cominciato 
ad operare in quella direzione. Le pressioni all’aumento dei salari possono
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ora essere più rapidamente efficaci nei paesi sottosviluppati. La dimostrazione 
che i lavoratori dei paesi più sviluppati hanno guadagnato dallo sviluppo (no­
nostante soltanto dopo che questo aveva già fatto molta strada) può stimolare 
l ’organizzazione del lavoro a essere più esigente ed aggressiva e l ’adozione 
di misure di benessere (come minimi salariali) da parte del governo. Ma è 
probabile che ogni conquista salariale con questi metodi stimoli ulteriori 
innovazioni per risparmiare lavoro nel settore moderno, e quindi posponga 
l ’esaurimento della riserva di lavoratori scarsamente pagati, sottoccupati 
e disoccupati. Il rapido sviluppo della popolazione caratteristico di molti paesi 
sottosviluppati ritarda ulteriormente questo esaurimento. Bassi saggi salariali 
abbastanza stabili nèi primi stadi dello sviluppo incanalano la maggior parte 
dei guadagni nei profitti e rendono possibile (ma non determinano necessa­
riamente) una accelerata formazione di capitale. Ma se il nuovo capitale è 
investito in industrie progressivamente ad alto coefficiente di capitale, le ten­
denze a ridurre la sottoccupazione e ad aumentare i salari vengono posposte 
ulteriormente.
La persistenza di salari bassi e stabili per la maggior parte del lavoro 
agisce anche sullo schema della domanda interna. Fintanto che i profitti 
aumentano, questi possono essere usati per aumentare i livelli di consumo fra 
i percettori di profitto, nella formazione del capitale interno o nella esporta­
zione di capitali. Il loro impiego nell’importazione di beni capitali stranieri
0 investimento all’estero stimola i settori che forniscono le esportazioni ne­
cessarie per finanziare questa attività.
La domanda interna di beni di consumo può accrescere la popolazione 
in gran parte scarsamente pagata o dipendente, ma i soli mercati che hanno 
probabilità di espandersi sono quelli per i pochi beni che i poveri possono 
concedersi. L ’innovazione nell’industria dei beni di consumo può ridurre i 
prezzi e aumentare i redditi reali anche del povero, come le innovazioni nel­
l ’industria tessile del cotone in Gran Bretagna sul finire del X V III secolo e 
in India del XIX. Ma tali innovazioni sono per lo più limitate a beni per i 
quali vi è un mercato tradizionale e nella produzione dei quali i nuovi metodi 
sono in vantaggio sui metodi tradizionali anche tenuto conto del basso livello 
dei salari nel settore tradizionale. Queste innovazioni possono agevolare la 
espansione delle esportazioni. Ma le tendenze all’espansione saranno parzial­
mente o interamente compensate dalla conseguente riduzione dell’occupazione.
1 vecchi artigiani erano stati talvolta in grado di mantenere la produzione 
per molto tempo accanto al moderno settore concorrente, creando così una 
economia duale. In generale tuttavia la prima fase dello sviluppo è caratte­
rizzata da un reinvestimento dei profitti per accrescere il coefficiente di ca­
pitale della produzione. Come faceva notare Marx, questo processo non può 
però continuare a lungo.
Lo sviluppo non avanza mai a un passo uniforme in tutti i rami della
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produzione; ci sono sempre stati « punti di crescita » e settori di scarso cam­
biamento. In talune aree la produzione continua lungo linee tradizionali ad 
alto coefficiente di lavoro, mentre altre introducono metodi di produzione 
ad alto coefficiente di capitale. L ’organizzazione duale della produzione di 
questo tipo apparve dapprima nello sviluppo inglese e successivamente nel­
l’Europa occidentale e negli Stati Uniti e, quindi, nella maggior parte dei paesi 
al momento in cui raggiungevano una condizione di « decollo ». Dopo il 1868 
il Giappone ha adottato i metodi ad alto coefficiente di capitale dell’Occidente 
nelle attività che offrivano i maggiori guadagni. Ma è sopravvissuto un 
ampio settore ad alto coefficiente di lavoro sulla base del basso costo del la­
voro nell’agricoltura e nell’artigianato. Tuttavia, mentre seguiva le linee 
principali del precedente « sistema domestico » britannico, il settore artigia­
nale fu modificato avendo allora raggiunto un’organizzazione più complessa 
di quella che esisteva in Gran Bretagna nel secolo XVII; lavoratori specia­
lizzati in piccole officine diventarono subagenti in piccola scala della grande 
industria.
* * *
La configurazione della storia è sfortunata. Il progresso tecnologico ha 
aumentato il costo del « decollo » nello sviluppo, mentre le disparità dello 
sviluppo mondiale hanno generato pressioni tra i due terzi circa della popo­
lazione del globo per alleviare l ’antico disagio economico. L ’accettazione di 
tutte le implicazioni della trasformazione economica richiederà tempo in 
molti di questi poveri paesi. Ma davanti ai paesi ricchi sta la necessità di 
considerare in che misura le disuguaglianze internazionali siano compatibili 
con la pace e la stabilità, e per quanto tempo.
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Professor Marco Fanno’s best known contribution to the English lit­
erature of economics is his monograph on Normal and A bnormal Inter­
national Capital Transfers (A  That monograph brought contemporary 
economic theory to bear on the economic effects of and policy problems 
raised by the abnormal capital movements —  both intergovernmental and 
private —  that plagued the interwar years and ultimately destroyed the 
international economic system that had evolved during the long period 
of peace before the First World War. Since Professor Fanno wrote, the 
international economic system has been reconstructed on lines in many 
respects parallel to those of the period with which he was concerned, and 
many of the same problems have returned to plague the governments and 
monetary authorities of the major countries. In particular, the national 
economic policy-makers have had to contend both with the international 
mobility of capital in response to interest rate movements, and with specula­
tive capital movements. Moreover, their difficulties have been aggravated 
by the modern acceptance of explicit governmental responsibility for the 
maintenance of a high level of employment, a commitment which sharpens 
the conflict between external and internal equilibrium familiar to inter­
national monetary theorists since the period just after the First World 
War.
In the face of this conflict, practical policy-makers and international (i)
(i) Minneapolis : The University of Minnesota Press, November, 1939.
546 HARRY G. JOHNSON
economic theorists alike have been driven to consideration of more so­
phisticated methods of managing economic policy so as to reconcile the 
objectives of internal and external balance. Specifically, attention has 
concentrated on the use of fiscal policy and monetary policy in combinations 
designed to produce the required reconciliation, and on the limitations 
imposed on the use of either policy instrument for one or the other 
objective by the international mobility of capital. The experience of Ca­
nada with a floating exchange rate —  at first a success and then a dismal 
failure —  has extended theoretical interest in these problems to the con­
trast between the situations of countries on fixed and on floating ex­
change rates (2).
The purpose of this paper is to bring together some of the analysis 
relating to the design and conduct of economic policy motivated by the 
objectives of internal and external stability, in an environment of respon­
siveness of capital movements to interest rate changes, and under regimes 
of either fixed or floating exchange rates. The analysis proceeds through 
the construction of a formal model of economic policy; the model is a short- 
run Keynesian model, and static. Some of its limitations are discussed 
after the completion of the analysis. The main contribution of the paper 
lies in the exploration of a distinction between two types of mobility of 
capital : mobility in response to changes in income and the associated 
changes in the profitability of real investment (income-mobility) and mo­
bility in response to changes in relative interest rates (interest-mobility).
The Model.
The model consists of a set of identities and behavior relations designed 
to concentrate attention on the policy instruments —  fiscal policy and 
monetary policy —  and objectives of policy —  income and the balance of 
payments.
These identies are :
(i) Y  as E + T  + G,
where Y  is national income, E  is domestic expenditure, T  is the trade
(2) The most important theoretical developments are : R. A. Mundell, The Monetary 
Dynamics of International Adjustment under Fixed and Flexible Exchange Rates, 
«Quarterly Journal of Economics», i960; The Appropriate Use of Monetary and Fiscal 
Policy for Internal and External Stability, «IMF Staff Papers», March 1962; Capital 
Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates, « Canadian 
Journal of Economics and Political Science», November, 1963; and M. J. F leming, 
Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates, « IMF 
Staff Papers », November 1962.
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surplus, and G is net government expenditure. For simplicity, the role of 
government is assumed to be confined to expenditure, G being taken as 
the fiscal policy variable.
(2) B =  T  + K,
where B is the balance of payments on current and capital account (exclud­
ing compensatory financing via reserve movements when the exchange 
rate is fixed) and K  is the net capital inflow.
(3) M =  L ,
where M is the stock of money supplied by the monetary authority, taken 
as the monetary policy variable (3), and L  is the stock of money held by 
the public.
The assumed behavior relationships are as. follows (i and r represent 
respectively the interest rate and the domestic price of foreign exchange; 
in each case the third independent variable is dropped in the subsequent 
analysis, it being introduced at this stage to indicate possible extensions 
of the model; subscripts denote differentiation of the behavior function 
with respect to the indicated variable) :
(4) E = E (Y , i, r), i >  E y >  o
Ei <  o
E r >  o (according to the standard as­
sumption that a rise in the do­
mestic price of imports will re­
duce real income and therefore 
saving)
(5) T = T (Y , r, i), -Ev <  Ty <  o (the expansion of domestic in­
come increases imports, and may 
also reduce exports)
T r >  o (this assumes that the familiar 
elasticity conditions are satis­
fied)
Tj >  o (this assumes a country depend­
ent on imports for investment 
goods, so that a rise in the in­
terest rate has a direct impact
(3) This implies that the monetary authority neutralizes the consequences of reserve 
movements for the balance of payments, under the fixed exchange rate system. This 
constitutes a significant departure from that contained in Mundell’s 1963 article.
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reducing imports in addition to 
its indirect ’ ’multiplier”  effect)
(6) K  = K(i, Y, r), K t >  o
K y >  o (this assumes that an increase in 
economic activity attracts inter­
national capital, and neglects 
the possibility that an expansion 
of activity may disturb confi­
dence)
K rf=z o (depending on the effect of the 
exchange rate on the domestic 
value of capital imports, and 
possibly including speculative 
effects of exchange rate changes)
(7) L  = L (Y , i, r), L y >  o
L t <  o
L r >  o (assuming that the demand for 
money is in part a demand for 
purchasing power over imports)
Total differentiation of equations (1) - (3) yields the equations of 
change of the model, which can be arranged as follows :
(8) (1 —  E u —  T v)dY —  E id i —  (Er + T r)dt —  dG = o
(9) dB —  (Ty + K„)dY  —  Kt di —  T,.dr = o
(10) L„dY  + Li di —  dM = o.
These three equations contain two exogenous (policy-determined) 
variables —  dM and dG —  and four dependent variables dY, di, dr, and dB. 
It is therefore over-determined. To render it determinate it is necessary 
to fix one of the dependent variables. This is accomplished through the 
assumption made about the international monetary system : in a fixed 
exchange rate system dr = o by the pegging of the exchange rate; in a 
floating exchange rate system dB = o by virtue of the automatic clearing of 
the exchange market through variation in the exchange rate.
The Fixed Exchange Rate System.
-The equations of change of the fixed exchange rate system (dr = o, 
dB a dependent variable) are
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(8') (i —  E„ —  T v)dY —  Eidi = dG 
(9‘) dB _  (Tv + K u)dY —  K tdi = o 
(io') L ud Y  + Lidi = dM.
The determinant of the system is 
(n ) A = —  Lj (i —  E„ —  T v) —  EiLy.
By the assumptions about the signs and magnitudes of the partial deri­
vatives of the behavior functions previously listed, A must be positive.
By solving the system for the effects of an increase in government 















KiLy —  (T, + K„)Li 0.
In words, an increase in government expenditure (the quantity of 
money remaining unchanged) will raise income and the rate of interest. 
It may improve or worsen the balance of payments, because the latter 
is subject to opposing forces : both the increase in interest rates and the 
increase in income attract international capital flows and so tend to 
improve the capital account, while the increase in income worsens the 
current account.
Similarly, the results for an expansion of the money supply (govern­




—  Ei .=  ------  >  0
A
(13b)
di —  (i —  Ey —
dM A
(13c)
dB —  K, (i —  Ey -
dM
T^  <  0
An increase in the money supply will raise income and lower the 
rate of interest. Again, the balance of payments is subject to conflicting 
forces : the increase in income worsens the current account, and the 
reduction of interest rates checks the inflow or encourages the outflow 
of international capital, thus worsening the capital account; but the
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expansion of income tends to attract foreign capital, and if this effect is 
strong enough it might outweigh the adverse effects.
I he am biguity of the result just derived with respect to the effect of 
monetary expansion on the balance of payments conflicts with the com­
monly held view that monetary expansion must worsen the balance of 
payments. The difference arises from the assumption of the view in question 
that interest rates are the only factor influencing international capital 
movements, an assumption that lumps all international capital movements 
together in the class of portfolio investment, ignoring the important cate­
gories of equity and direct investment, which are likely to be governed 
more by profit prospects associated with the level of income than by the 
interest rates available on financial claims. Portfolio and equity capital 
flows may be influenced in opposite directions by monetary expansion in 
a country, the former being repelled by low interest rates and the latter 
attracted by more favorable profit prospects produced by the resulting 
increase in economic activity; and the latter effect may outweigh the 
former.
It may be noted in passing that a sufficient condition for monetary 
expansion to worsen the balance of payments is (Ty + K„) <  o, that is, 
that an expansion of income improves the capital account by less than it 
worsens the current account; also that the opposite of this condition,
( I u + K u) >  o, is sufficient to guarantee that fiscal expansion will improve 
the balance of payments.
1 he argument just presented indicates that both fiscal and monetary 
expansion policies are more likely to be able to increase employment 
without a serious worsening of the balance of payments, or even with a 
favorable concomitant effect on the balance of payments, the more respon­
sive are international capital flow's to changes in profit prospects associated 
with changes in economic activity or the higher is income-mobility of 
capital. It is now appropriate to consider the influence on the effects of the 
two policy instruments of the responsiveness of international capital flows 
to changes in interest rates. The responsiveness of international capital 
flows to interest rates is embodied in the magnitude of the parameter K {. 
It is evident from equation (13c) that the greater the interest-mobility of 
capital, the more likely is it that fiscal expansion will improve the balance 
of payments at the same time as it raises income. Similarly, it is evident 
from equation (13c) that the greater the interest-mobility of capital the larg­
er will be the balance-of-payments deficit (or possibly the smaller will be 
the surplus) that will result from the effort to increase employment by
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monetary expansion. Thus, in a system of fixed exchange rates, interest- 
mobility of capital militates in favor of the use of fiscal expansion, and 
against the use of monetary expansion, by countries that desire to increase 
their economic activity and employment without worsening, or along with 
improving, their balances of payments. Similarly, interest-mobility of 
capital militates in favor of fiscal rather than monetary contraction for 
countries that desire to reduce inflationary pressure without improving, 
or along with worsening, their balances of payments.
The analysis so far has been concerned with the effects of the separate 
use of fiscal and monetary policy on the targets of economic policy, the 
level of income and the balance of payments. We now turn to the analysis 
of the problem of using the fiscal and monetary policy instruments si­
multaneously to achieve the fulfilment of desired objectives with respect 
to income and the balance of payments. For this purpose it is necessary to 
transform the previously endogenous economic variables (income and the 
balance of payments) into exogenous variables, and the previously exo­
genous policy variables (government expenditure and the quantity of 
money) into endogenous variables, the values of which must be such as 
to produce the desired levels of the target variables.
The equations of change of the system now become
(14) dG + E 4 i -  (1 —  E u —  T v)dY
(15) K,di = d-B —  (T y + K u)dY
(16) —  dM * Efdi — LydY
where dY  and dB are now to be interpreted as target changes in the level 
of income and the balance of payments, and dG and dM as the changes in 
the policy instruments required to obtain them. The determinant of the 
system is
(17) A = K i >  o,
and the solutions for the dependent variables are
(18a) dG = (i -











K L „  + L i  (T y + Ky)
A A
The coefficients of dY  and dB respectively in equations (18a) and (18c) can 
be read as indicating the relative change that must occur in the policy
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variable on the left-hand side of each equation if the target change in the 
one variable is to be attained with no change in the other. (Equation (18b) 
merely expresses the change in the interest rate that will occur when G 
and M are adjusted to produce the target changes in Y  and B) (4). For 
simplicity, the ensuing argument assumes that both d Y  and dB are posi­
tive, that is, the policy-makers are seeking to bring about an increase in 
income and an improvement in the balance of payments.
The coefficients of dB in equations (18a) and (18c) show that to improve 
the balance of payments without altering the level of employment the 
authorities must increase government expenditure and simultaneously 
reduce the quantity of money; this combination of policies will be accom­
panied by an increase in the interest rate. It is not necessarily true, 
however, that to increase the level of income without altering the balance 
of payments the authorities must adopt the same combination of policies, 
with the same effect on the interest rate. In equation (18a), the first term 
in the numerator of the coefficient of dY  is positive, while the second 
term is positive or negative according as (Tv + K u) ^  o, so that the sign 
of the entire coefficient is ambiguous unless (Tv + K„) <  0, in which case 
the coefficient is positive. Similarly, in equation (18c), the first term in 
the numerator of the coefficient of dY  is positive, while the second term 
is positive or negative according as (T, + K v) ^  o, so that the sign is again 
ambiguous unless (7 „ + K y) <  o, in which case the coefficient is negative 
(taking account of the minus sign before it). Finally, in equation (18b) 
the sign of the coefficient will be positive or negative according as 
(Tu + K y) sg o. In short, only if (7j, + K y) <  o, implying that the ad­
verse effect of an increase in income on the current account is greater than 
its favorable effect on the capital account, does it follow that to raise 
income without worsening the balance of payments the authorities must 
increase government expenditure and contract the money supply simul­
taneously , and that the interest rate must consequently rise.
Before concluding this section, it is appropriate to revert to the 
question of the influence of capital mobility on the results. Clearly, since 
of \Ty -+- Ky) is crucial to the character of the policies required 
to raise income, and since the larger is K v the more likely is that sign to
(4) If a third policy objective, economic growth, is introduced into the analysis, 
t e change in the rate of interest can be interpreted as indicating the effects of economic 
policy on the achievement of that objective by assuming that an increase in the interest 
rate reduces growth and vice versa. The pursuit of three objectives simultaneouslv 
would of course require the introduction of a third policy instrument.
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be positive, the greater is capital mobility in response to income changes 
the more likely it is that the appropriate policy will involve fiscal con­
traction, monetary expansion, and a reduction in interest rates. With 
respect to capital mobility in response to interest rate differences, since 
A = Ki, the greater is capital mobility of this kind the smaller will be 
the increase in government spending and reduction in the money supply 
required to produce a given improvement in the balance of payments, and 
the less the accompanying change in the interest rate. As the interest- 
mobility of capital approaches infinite sensitivity to interest rate changes, 
the changes in government expenditure, money supply, and the interest 
rate required to produce a given improvement in the balance of payments 
will approximate to zero. If the objective is to produce a given increase in 
employment rather than a given improvement in the balance of payments, 
the fact that K { appears in both numerator and denominator of the coeffi­
cients of dY  in (18a) and (18c) implies that the influence of (T„ + K tt) 
will decrease as K, increases, so that with sufficient interest-mobility of 
capital government expenditure must be increased and the quantity of 
money decreased to increase the level of income. Moreover, as capital 
mobility of this type approaches infinite sensitivity to interest rate changes, 
the relationship of the increase in government expenditure to the required 
increase in income will approximate to the simple Keynesian multiplier
relationship^ ° ° -------- 1--------- . The relationship of the increase in
I dG ~  i —  E v + T y
the quantity of money to the change in income, on the other hand, will 
approximate to the negative of the velocity relationship of the quantity 
dY  itheory —-—  co ----- . The former of these results is the relevant and
dM ~  L y
interesting one : it means that with sufficiently high interest-mobility of 
capital, the policy problem of maintaining a full employment income 
reduces to governing fiscal policy according to the simplest kind of 
Keynesian multiplier analysis.
The Floating Exchange Rate System.
The equations of change in the floating exchange rate system (dB = o, 
dr a dependent variable) are
( 8") (i _  E v —  T y)dY —  E 4 i —  T rdr = dG 
( 9") (Tv + Ky) dY  + Kidi + T rdr = o 
(io") Ly d Y  + Li di = dM.
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The determinant of the system is
(19) A = T r [L u (K, —  Ei) —  (1 —  E y + K y) L,].
By the behavior assumptions of the model, A must be positive.
The solutions for the effects of an increase in government expenditure
are










T I1  TX  J y
> 0
>0
Li (T„ + K„) KiL,,
An increase in government expenditure (the quantity of money re­
maining unchanged) will raise income and the rate of interest. The effect 
on the rate of exchange is uncertain, because the latter is subject to op­
posing influences : the increases in the interest rate and in income at­
tract capital inflows and tend to appreciate the currency, while the in­
crease in income worsens the current account and tends to depreciate the 
currency.
Similarly, the solutions for an expansion of the money supply (gov­
ernment expenditure remaining unchanged) are










T r (i --  Ey + Ky
A
Ki (l — Ey
<  o
Ty) + Ei (Ty + Ky o.
Monetary expansion increases income and lowers interest rates. It may 
either raise or lower the price of foreign exchange : the reduction of inter­
est rates encourages capital outflows and through its effects in raising 
income worsens the current account, thus tending to produce depreciation 
of the currency, but the increase in income attracts capital and tends to 
produce currency appreciation.
Again, the ambiguity of the result with respect to the effect of mon­
etary expansion on the exchange rate conflicts with widely held doctrine, 
and again the explanation is the latter’s neglect of the effect of changes 
in the level of income, as contrasted with changes in the rate of 
interest, in motivating international capital movements. In analogy with
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the fixed rate case, it may be noted that a sufficient condition for mone­
tary expansion to lead to currency depreciation is (Ty + K v) <  o, and 
that the opposite of this condition, (T„ + K„) >  o, is sufficient to guarantee 
that fiscal expansion will lead to appreciation of the exchange rate.
As in the fixed exchange case, we may now consider the influence 
of international mobility of capital on the effectiveness of fiscal and mon­
etary expansion. In the floating rate case, it is generally assumed that 
there is only one objective of policj  ̂ that need be considered, the main­
tenance of full employment, equilibrium in the balance of payments being 
secured automatically by movements in the exchange rate. Since countries 
on a floating exchange rate are, however, frequently concerned about 
the stability of the rate, in the sense of desiring to avoid either changes 
in both directions or depreciation alone, the implications of capital mo­
bility for the objective of avoiding changes in the exchange rate will also 
be considered.
The problem is more complex than in the previous case, since the 
coefficients representing the two kinds of capital mobility —  mobility in 
response to profit opportunities associated with income and mobility in 
response to interest rate differentials —  appear in the determinant of 
the system as well as in the numerators of various coefficients of change.
With regard to the effects of fiscal and monetary policy on income, 
since K„ appears with a positive sign in the determinant but not in the 
numerators of (20a) and (21a), the effect of income-mobility of capital is to 
reduce the effectiveness of both monetary and fiscal expansion in raising in­
come. (The economic reason for this is that the capital inflow prompted by an 
increase in income tends to appreciate the exchange rate, worsening the cur­
rent account and so cancelling out part of the expansionary effect). Mobility 
of capital in response to interest rate changes, on the other hand, has differ­
ential effects on the effectiveness of the two methods of promoting expansion. 
Since Ki appears in the denominator of (20a) with a positive sign, but 
not in the numerator, it follows that the greater is K { (the more mobile 
is capital in response to interest rate changes) the less is the increase in 
income produced by increased government expenditure; in the extreme, 
if capital were infinitely mobile, the right-hand side of (20a) would be 
zero and fiscal policy would be powerless to influence income. But K t 
appears in both the numerator and the denominator of (21a), and it can
dY
readily be shown by differentiation with respect to K t th a t----- increases
dM
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as Ki increases. As Kt approaches infinity, in fact, approaches-^— ,
the (marginal) income velocity of circulation, so that with high mobility 
of capital in response to interest rates the working of the system approxi­
mates to the quantity theory of money.
The conclusions that emerge with respect to mobility of capital are 
therefore : first, that mobility of capital in response to income variations 
reduces the effectiveness of both monetary and fiscal policy in raising 
employment (and therefore that the greater is income-mobility of capital, 
the less are the attractions of the floating rate system); second, that 
capital mobility in response to interest rate differences reduces the leverage 
of fiscal policy and increases the leverage of monetary policy in control­
ling the level of employment.
With regard to the effects of fiscal and monetary policy on the ex­
change rate, it can readily be shown by differentiating (20c) and (21c) that 
d.T dx
-----and------both decline as K u increases —  capital mobility in response
dG dM
to income changes stabilizes the exchange rate in the face of changes in 
both monetary and fiscal policy. But capital mobility with respect to 
interest rate changes has a differential influence on the effects of fiscal 
dx dx
and monetary policy : -----declines as K t increases, b u t ------increases as
dG dM
Ki increases. Thus the higher the degree of interest-mobility of capital, 
the less destabilizing is the effect of fiscal policy changes and the more desta­
bilizing is the effect of monetary policy on the market rate of exchange. 
These results are of course merely the obverse side of the results with 
respect to the effects of monetary and fiscal policy on income and employ­
ment : because demand for output has been assumed to be directly related 
to the exchange rate (T r >  o), a larger change in the exchange rate is 
a concomitant of a larger change in income.
Following the procedure of the previous section, we now turn to 
consideration of the combined use of monetary and fiscal policy to achieve 
simultaneously the fulfilment of desired objectives with respect to income 
and (in this case) the exchange rate.
The equations of change of the system now become
(22) dG + E4 i = (1 —  E y —  Ty) d Y  —  T rdr
(23) —  K 4 i = (Tv + K y)dY + T rdr
(24) —  L tdi = L y dY.
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As in the fixed rate case, the determinant of the system is
(25) A = K t >  o,
and the solutions for the dependent variables are
A A
(26b) di = —  _(T ? + K») d Y -
A A
T I
d Y -  dr.
A A
From these equations it follows that, to produce a depreciation of the 
exchange rate without altering the level of income, the authorities must 
expand the quantity of money : they must either increase or decrease 
government expenditure, depending on whether (£, + K t) >  or <  o (that is, 
on whether an increase in interest rates attracts a quantity of capital larger 
than the amount by which it reduces domestic expenditure); but in any 
case the rate of interest will fall. The policy required to increase the level 
of income, however, depends on the magnitudes of the relevant parameters. 
If 0  u + K„) >  o (an increase in income improves the capital account by 
more than it worsens the current account) the quantity of money must be 
increased, government expenditure must be reduced, and the rate of in­
terest must fall. If on the other hand (Ty + K u) <  o, interest rates must 
rise, but either an increase or a decrease may be called for in both the 
quantity of money and the level of government expenditure.
Again, it is appropriate in concluding the section to revert to the 
question of the influence of capital mobility on the results. Mobility of 
capital in response to income changes increases the likelihood that 
{Ty + K y) will be positive, and therefore that the policy required to 
achieve an increase in employment will involve an increase in the quantity 
of money and a reduction in government spending, and will result in a 
reduction of interest rates. In this system, income-mobility of capital has 
no implications for the policies required to change the exchange rate. 
Mobility of capital in response to interest rate changes does have impli­
cations with respect to the policies required for both types of policy 
objectives. The greater the interest-mobility of capital, the smaller is the 
increase in the money supply (and the associated reduction in the interest 
rate) required to achieve a given depreciation of the currency, the more 
likely it is that an increase in government expenditure will be required, 
and if so, the larger the increase required. Likewise, the greater the in-
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terest-mobility of capital, the more likely it is that an increase in the 
quantity of money and a decrease in government expenditure will be re­
quired to achieve a given increase in income. As capital movements ap­
proach infinite sensitivity to interest rate changes, the change in the 
interest rate will approach zero. The relationship between the change in 
income and the change in the quantity of money will approach the income
velocity relationship of the quantity theory -y— ), and the re­
lationship between the change in income and the change in government 
expenditure will approach the negative of the Keynesian multiplier rela­
tionship — <n> —  ----- —------'j . The former result is the significant
\ d G  ~  i —Ey — Ty)
one : it implies that with high interest-mobility of capital, the problem of 
maintaining a full-employment level of income under a regime of floating- 
exchange rates reduces to quantity-theory-type operations on the supply 
of money.
Concluding Comments.
This paper has outlined some aspects of the theory of economic policy 
under fixed and floating exchange rates in an environment of international 
mobility of capital. A  distinction has been drawn between income-mobility 
and interest-mobility of capital. It has been shown that income-mobility 
of capital facilitates the task of increasing income and employment with­
out adverse effects on the balance of payments in a fixed-exchange rate 
system, using either fiscal or monetary expansion, but reduces the lev­
erage of both fiscal and monetary policy over income and employment 
in a floating rate system. It has also been shown that interest-mobility of 
capital increases the advantages of fiscal policy over monetary policy in 
a fixed exchange rate system, and increases the advantages of monetary 
policy over fiscal policy in a floating exchange rate system, high interest- 
mobility reducing the pursuit of full-employment income and a balanced 
balance of payments to a Keynesian fiscal policy operation under fixed 
exchange rates and to a quantity-theory monetary policy operation under 
floating exchange rates.
The model employed has, of course, serious limitations, especially 
inasmuch as it treats international capital movements as flow variables 
dependent on income levels and interest rates, and does not allow them 
either to enter into the determination of aggregate expenditure or to af-
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feet the domestic money supply. More important from the viewpoint of 
practical application, by treating international capital movements in this 
fashion the model disguises the fact that balance of payments adjustment 
based on the inducement of capital flows is only a temporary form of 
adjustment : the model contains no longer-run mechanism adjusting the 
level of domestic wages and prices to an equilibrium level consistent with 
maintenance of the value of the currency without the support of policy- 
induced capital flows. Ihis defect is also a feature of the present inter­
national monetary system, which contains no automatic adjustment me­
chanism of this kind, and is therefore obliged to depend on policies of 
what has recently been termed « systematic ad hoc-ery » (5) in the manage­
ment of international capital movements and commercial transactions to 
deal with international disequilibria. A  more comprehensive long-run 
analysis would have to introduce a long-run adjustment mechanism, and 
integrate it with a treatment of international capital movements as rear­
rangements of asset portfolios and recognition of the influence of reserve 
changes on monetary policy.
A LC U N I A S P E T T I
D E L L A  T E O R IA  D E L L A  P O L IT IC A  ECONOM ICA 
IN UN MONDO DI M O B IL IT A ’ DI C A P IT A L I
Il contributo del Professor Marco Fanno più conosciuto nella letteratura 
economica inglese è la sua monografia sui Normai and Abnormal International 
Capital Transfers. Questa monografia portò la teoria economica contemporanea 
a occuparsi degli effetti economici e dei problemi politici sollevati dai movi­
menti anormali di capitali —  sia intergovernativi che privati —  che avveni­
vano negli anni fra le due guerre e condussero in definitiva alla distruzione 
del sistema economico internazionale che si era evoluto durante il lungo 
periodo di pace avanti la prima guerra mondiale. Dallo scritto del Prof. 
Fanno il sistema economico internazionale è stato ricostruito su linee in molti 
aspetti parallele a quelle del periodo di cui egli si era occupato e molti degli 
stessi problemi sono tornati ad inquietare i governi e le autorità monetarie 
dei vari paesi. In particolare, coloro che determinano la politica economica 
nazionale hanno dovuto controllare la mobilità internazionale dei capitali in
(5) By Robert V. Roosa.
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risposta ai movimenti dei saggi di interesse e ai movimenti speculativi di 
capitale. Inoltre, le loro difficoltà sono state aggravate dalla moderna accet­
tazione di una responsabilità esplicitamente governativa per il mantenimento 
di un elevato livello d’impiego, compito che acuisce il conflitto tra equilibrio 
esterno ed interno familiare ai teorici monetari internazionali sin dal periodo 
immediatamente successivo alla prima guerra mondiale. Di fronte a questo con­
flitto, i responsabili della politica e i teorici di economia internazionale sono 
stati parimenti indotti a considerare metodi più sofisticati di direzione della 
politica economica in modo da riconciliare gli obiettivi della bilancia interna 
ed esterna. D’attenzione è stata specificamente concentrata sull’uso della 
politica fiscale e della politica monetaria in combinazioni intese a produrre 
la necessaria riconciliazione, e sulle limitazioni imposte all’uso dell uno o 
dell’altro strumento per l ’uno o per l’altro obiettivo dalla mobilita interna­
zionale dei capitali. D’esperienza del Canadà con un saggio di cambio flut­
tuante -— dapprima un successo e poi uno squallido fallimento —  ha esteso 
l ’interesse teorico di questi problemi al contrasto tra le situazioni di paesi a 
saggi di cambio fisso e paesi a saggio di cambio fluttuante.
Scopo di questo saggio è di coordinare alcune analisi relative al disegno 
e alla condotta della politica economica motivate da obiettivi di stabilita 
interna ed esterna, in un ambiente di reattività dei movimenti dei capitali ai 
cambiamenti dei saggi d’interesse, e in regimi tanto di saggi di cambio fissi 
che fluttuanti. D’analisi procede attraverso la costruzione di un modello for­
male di politica economica; il modello è keynesiano di breve andare e statico. 
Talune sue limitazioni sono discusse dopo il completamento dell’analisi. Il 
principale contributo di questo saggio sta nell’esplorazione di una distinzione 
tra due tipi di mobilità dei capitali : mobilità in risposta a variazioni di 
reddito e variazioni conseguenti nella redditività dell’investimento reale 
(mobilità di reddito) e mobilità in risposta alle variazioni dei saggi relativi di 
interesse (mobilità d’interesse).
D’analisi si articola nei seguenti paragrafi : Il modello. —  Il sistema a 
saggio di cambio fisso. —  Il sistema a saggio di cambio fluttuante.
Il modello impiegato ha naturalmente notevoli limitazioni specialmente 
in quanto tratta i movimenti internazionali di capitali come flussi variabili 
dipendenti dai livelli di reddito e dai saggi d’interesse e non consente di inse­
rirli nella determinazione della spesa aggregata e di influenzare 1 offerta 
interna di moneta. Più importante dal punto di vista dell’applicazione pratica, 
è che nel trattare i movimenti internazionali di capitale in questa maniera il 
modello nasconde il fatto che l ’adeguamento della bilancia dei pagamenti 
basato sul richiamo di flussi di capitali è soltanto una forma temporanea : il 
modello non contiene nessun meccanismo di lungo andare che adegui il 
livello dei salari e dei prezzi interni a un livello di equilibrio idoneo al man­
tenimento del valore della moneta senza il sostegno di flussi di capitali arti­
ficialmente indotti. Questo difetto è pure una caratteristica del sistema mo­
netario internazionale, che non contiene nessun automatismo di questa specie 
ed è quindi costretto a dipendere dalle politiche di quella che recentemente 
e stata definita « ad hocheria sistematica » nel governo dei movimenti interna­
zionali dei capitali e nelle transazioni commerciali che hanno a che fare con gli 
squilibri internazionali. Un’analisi di lungo andare più comprensiva dovrebbe 
introdurre un meccanismo di adeguamento di lungo andare e integrarlo con 
la trattazione dei movimenti internazionali dei capitali come riordinamenti 
delle attività in portafoglio e riconoscimento deH’influenza delle variazioni 
della riserva sulla politica monetaria.
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JE N S E IT S  D E R  E N T W IC K L U N G S H IL F E
von
R u d o l f  M e im b e r g
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
Vielfältig hat die Erfahrung in den letzten Jahren gelehrt, wie be­
grenzt die für Hilfeleistungen durch die Industriestaaten gegebenen 
Möglichkeiten sind, wenn es an politischer und sozialer Stabilität in 
Entwicklungsländern fehlt oder wenn ausländische Mitwirkung nur unter 
vielerlei Vorbehalten entgegengenommen, andererseits aber eine beinahe 
bedingungslos gewährte Hilfe als selbstverständlich angesehen wird. In 
vielen der in Betracht kommenden Staaten ist deutlicher geworden, wie 
sehr Erfolge ausländischer Hilfe davon abhängig sind, ob es in den 
Empfängerländern gelingt, bei der Bestimmung der wirtschaftlichen 
Ziele und bei ihrer Verwirklichung den menschlichen, geistigen, poli­
tischen, sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten zu entsprechen.
Inwieweit sind überhaupt die elementaren Voraussetzungen für eine 
wirksame Mitwirkung der wirtschaftlich fortgeschritteneren Staaten ge­
geben? Wie auch die Antwort auf diese Frage im Einzelfall aussehen 
mag, es scheint erlaubt, davon auszugehen, dass Entwicklungshilfe in 
weiten Teilen der Welt jedenfalls eine aktuelle und realisierbare Aufgabe 
von grosser Tragweite ist.
Die Kernthese dieses Aufsatzes lautet, dass mehr als bisher unter­
schieden werden sollte zwischen einer Hilfe, die die volkswirtschaftliche 
Produktivität der Empfängerländer zu heben bestimmt ist und jener, 
die in erster Linie dem Menschen als Menschen zugute kommen soll. 
Diese These besitzt nach Auffassung des Autors Gültigkeit, unabhängig 
davon, ob das Quantum der insgesamt geleisteten Hilfe zunehmen oder 
unverändert bleiben oder ob es aus den eingangs erwähnten Gründen 
zeitweise sogar abnehmen muss.
Auch eine Entwicklungshilfe, die erfolgreicher wäre als die bisher 
betriebene, könnte oftmals nur einem Teil der Bevölkerung in den Emp­
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fängerländern zugute kommen. Wie wird sich der Westen der Lage 
jener Menschen gegenüber zu verhalten haben, die zunächst keine Aus­
sicht haben, nennenswert an den Fortschritten in ihrem Land beteiligt 
zu werden? Wahrscheinlich wird in einer Reihe von Ländern die Zahl 
der Menschen, die in sehr dürftigen Verhältnissen leben, selbst im Fall 
einer Zunahme der Leistungsfähigkeit der Gesamtwirtschaft sogar noch 
zunehmen. Dafür spricht, dass es in einer primitiven Volkswirtschaft 
zumeist einen Überfluss an unqualifizierten Arbeitskräften und solchen 
Menschen gibt, denen es an entschiedenem Willen zur Arbeit und zu 
beruflichem Weiterkommen fehlt und sich der Kreis der Personen, die 
dank ihrer Erfahrungen und Fähigkeiten eine Knappheitsrente beziehen, 
gemessen an der oft stark wachsenden Gesamtbevölkerung, häufig nur 
langsam aus weiten lässt.
Es ist nicht zu sehen, dass man in Entwicklungsländern von heute 
bessere Erfahrungen machen wird als in Staaten Europas, wo es lange 
gedauert hat, bis die breiten Schichten der beruflich weniger qualifi­
zierten Bevölkerung an den Früchten einer kapitalintensiven Wirtschafts­
weise einen Anteil erhielten, der heute dort als selbstverständlich gilt. 
Dabei waren die Verhältnisse in Europa für den wirtschaftlichen Auf­
stieg der Bevölkerung mit niederem Einkommen in mancher Hinsicht 
günstiger —  zumal es dort auch in den vergangenen Jahrhunderten nicht 
einen solchen Überfluss an Menschen ohne jede Ausbildung und ohne 
eine andere als nur sehr primitive Beschäftigung gegeben hat wie heute 
in vielen Entwicklungsländern. Wenn es in den zu entwickelnden Volks­
wirtschaften nun auch noch zu politischen Erschütterungen, zu schlechten 
Ernten, zu Flüchtlingswanderungen, zu Krisen als Folge einer Inflation 
oder von sehr konjunkturempfindlichen Monokulturen kommt, dann wird 
unter den ohnehin im Schatten des wirtschaftlichen Geschehens lebenden 
Individuen nicht allein Armut, sondern Elend verbreitet bleiben. Ob 
und inwieweit sich die Lebenshaltung der in landwirtschaftlichen Betrie­
ben lebenden Bevölkerung verbessern wird, kann hier dahingestellt 
bleiben. Die Verbesserung könnte zumindest in den dicht besiedelten 
Gebieten nicht allen, die auf dem Lande leben, zugute kommen. W ahr­
scheinlich nähme gerade bei guten Fortschritten der Gesamtwirtschaft 
der Anteil der hauptberuflich in der Landwirtschaft Tätigen, das sind 
jene, die von Produktivitätsfortschritten in der Landwirtschaft vor allem 
eine Erhöhung des Einkommens zu erwarten haben, ab.
Nicht selten fehlt es schon allein an politischen und administrativen 
Voraussetzungen, um überall wirksam gegen die Notstände vorgehen 
zu können. Oft stehen die im Inland Verantwortlichen vor der grausamen
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Alternative, dass ein Teil der Bevölkerung zunächst in seiner Verkom­
menheit belassen wird oder dass der Aufbau einer leistungsfähigeren 
Wirtschaft gefährlich verlangsamt wird. Oft kann eine Regierung, wenn 
sie an die Zukunft ihres Volkes denkt, nicht anders, als der Steigerung 
der Produktivität den Vorzug zu geben.
Es kann der geschilderten Lage gegenüber nicht etwa der Gedanke 
beruhigen, dass doch wenigstens die Säuglings- und Seuchensterblichkeit 
in immer ausgedehnteren Bereichen der Welt wirksam bekämpft wird. 
Der Zyniker könnte demgegenüber versucht sein zu fragen, worin denn 
das schlimmere Übel läge, in der Begrenzung der Notstände durch das 
Wirken mörderischer Krankheiten oder in der durch die Verlängerung 
des Lebens bewirkten Vermehrung der Zahl und mitunter auch der In­
tensität persönlicher Notstände. Dass die erwähnten Krankheiten zu 
bekämpfen sind, auch wenn sich daraufhin zunächst neues und vielleicht 
sogar noch schlimmeres, für die Betroffenen länger andauerndes Elend 
einstellt, gehört indessen zu jenen Postulaten, die selbst in einer so zur 
Relativierung grundlegender Wertungen neigenden Zeit wie der heutigen 
nicht ernstlich angezweifelt werden.
Wie sollten sich die wirtschaftlich fortgeschrittenen Staaten gegen­
über der eben skizzierten Lage und ihren Perspektiven verhalten? j1). Diese 
Frage stellte sich auch dann, wenn unter Hinweis auf die eingangs er­
wähnte Lage mancher Entwicklungsländer der Standpunkt eingenommen 
würde, dass manchmal von Entwicklungshilfe kein rechter Gebrauch 
gemacht wird, oder wenn die Ansicht verfochten würde, dass allgemein 
die Grundsätze der Entwicklungshilfe, soweit sie zur Hebung der Pro­
duktivität bestimmt sind, verbesserungsbedürftig sind.
Im Materiellen wird der Schwerpunkt der Leistungen der Industrie­
staaten und Entwicklungsländer sicher ebenda zu liegen haben, wo er 
sich schon befindet, denn allein die Hebung der volkswirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit eines Landes kann die Lebensbedingungen der Be­
völkerung als ganzes verbessern. Wollte man bei der eigentlichen Ent­
wicklungshilfe den Gesichtspunkt der Linderung menschlicher Not als 
solcher in den Vordergrund rücken, dann drohte eine Abnahme des wirt­
schaftlichen Effekts der Hilfe. Letztlich ist natürlich jede Entwicklungs­
hilfe für die Menschen bestimmt. Hilfe gegen menschliche Not, von 
der hier die Rede ist, kann aber oft überhaupt nicht mit Massnahmen 
zur Hebung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gekoppelt werden —  
oder es kann nur in einer sehr allgemein gehaltenen Weise geschehen,
(1) Im Hinblick auf die Bundesrepublik Deutschland, s. die erste Fassung dieses 
Aufsatzes, erscheinen in der Frankf. All. Zeitung vom 23.1.1965.
wie etwa dadurch, dass Investitionen in arbeitsintensiven Produktions­
bereichen besonders gefördert werden.
Der Beitrag der Industriestaaten zur Verringerung menschlicher Not 
lässt sich schon mit zusätzlichen Aufwendungen vervielfältigen, die, ver­
glichen mit den bereits jetzt für die Produktivitätsförderung in Entwick­
lungsländern gemachten Aufwendungen, klein wären. Eine positive Ein­
stellung zu dem hier in Erinnerung gerufenen Postulat erforderte daher 
keine Revision von Grundsätzen der Budgetpolitik. Das, was in Betracht 
zu ziehen wäre, entspräche in seiner fiskalischen Auswirkung derjenigen 
einer Subvention mittleren Umfangs, von denen es für Inlandszwecke in 
den öffentlichen Haushalten moderner Industriestaaten neben den Gross­
subventionen bekanntlich viele gibt. Es brauchte also nicht die materielle 
Lage der eigenen Gesellschaft, ihre Versorgung mit Investitions- und 
Konsumgütern sowie die Erfüllung sozialer Aufgaben im Inland beein­
trächtigt zu werden. Auch brauchte nicht die produktivitätsfördernde 
Entwicklungshilfe gefährdet zu werden.
Welche Einwände könnten geltend gemacht werden? Die in manchen 
Entwicklungsländern vorhandene Not werde, so ist gesagt worden, mit­
unter übertrieben dargestellt. Der sich an europäischen Verhältnissen 
orientierende Beobachter neige hierzu, während in Wirklichkeit von 
einem einheitlichen Elendsniveau in den Dörfern der Entwicklungsländer 
nicht die Rede sein könne. Dem braucht nicht widersprochen zu werden. 
Augenscheinlich ist aber auch, dass es in nicht wenigen Ländern Min­
derheiten gibt —  in und im Umkreis grosser Städte sowie aber auch in 
Dörfern lebend — , die sich materiell kaum über die Lage hungernder, 
verkommener Tiere erheben. Es gibt Zustände, die selbst die Mit­
menschen in den betroffenen Staaten als im Grunde unerträglich empfin­
den, denen gegenüber sie sich bewusst oder unbewusst dadurch zu helfen 
suchen, dass sie die Augen verschliessen, da es schwer fällt, Wesen der 
eigenen Species unter unmenschlichen Umständen leben zu sehen.
Bei der Abgrenzung von Minderheiten, von denen hier die Rede ist, 
wird man allerdings gut tun, einen strengen Masstab anzulegen. Andern­
falls würde der Kreis der Personen, dem gegenüber besondere Pflichten 
der Allgemeinheit zu postulieren sind, zu gross, und man machte es 
schwer, Hilfe eben jenen zukommen zu lassen, die ihrer besonders 
bedürfen. Es drohte eine Zersplitterung der Kräfte. Auch müsste eine 
Gefährdung der eigentlichen Entwicklungshilfe befürchtet werden. Sei 
es, dass die Mittel hierfür stark zu kürzen wären, sei es, dass die Selbst­
hilfe von Individuen und Regierungen der betroffenen Länder, auf die 
es so wesentlich ankommt, in der Entfaltung behindert würde. Bisher
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stehen die U SA mit Leistungen der hier befürworteten Art weit an der 
Spitze. Einmal sind ihre diesbezüglichen Aufwendungen in Rahmen der 
UNO relativ hoch. Hinzu kommt vor allem das amerikanische Food for 
Peace-Program, für das zwischen 1954 und 1964 etwa 9 Milliarden $ 
ausgewiesen sind.
Die amerikanischen Aufwendungen beeindrucken auch dann, wenn 
bedacht wird, dass die Lieferungen im Rahmen des Food for Peace- 
Program auf Getreidekäufen beruhen, die die Regierung zur Stützung 
der amerikanischen Landwirtschaft vorgenommen hatte, sie also ermög­
licht durch eine Agrarpolitik, deren Richtigkeit zumindest bei Be­
rücksichtigung weltwirtschaftlicher Gesichtspunkte problematisch er­
scheint. Der Wert der Lieferungen als Beitrag zur Hilfe für notleidende 
Menschen wird nicht dadurch geschmälert, dass das Getreide von den 
Hmpfängerländern in nationaler Währung zu bezahlen ist und sich die 
Amerikaner für die Verwendung der anfallenden Gegenwerte interes­
sieren (etwa derart, dass sie der Regierung des Empfängerlandes die 
Auflage machen, die Gelder zugunsten von Investitionen in Mittel- und 
Kleinbetrieben zu verwenden). Es braucht in diesem Zusammenhang nicht 
etwa einer absichtlichen, durch Subventionen bewirkten Bildung von 
Getreideüberschüssen in den westlichen Ländern das Wort geredet zu 
werden. Würde derartiges in weitem Umfang zur Regel werden, dann 
lieferte das in der Tat einen zusätzlichen Grund für einen ausgedehnten 
Agrarprotektionismus auf beiden Seiten, den Industriestaaten des Westens 
und den Entwicklungsländern. Es könnten darunter die Anstrengungen 
der Entwicklungsländer, die eigene Erzeugung von Nahrungsmitteln dem 
inländischen Bedarf entsprechend zu erhöhen, leiden. Auch wenn eine 
nähere Prüfung ergäbe, dass es sich der hier angedeuteten Bedenken 
wegen nicht empfiehlt, weitere Initiativen im Sinne des Food for Peace- 
Program zu ergreifen, beträfe das aber nur die Technik der Hilfeleistung 
und nicht deren Realisierbarkeit als solche.
Wäre aber nicht eine multilaterale Aktion dem bilateralen Vorgehen 
gegenüber vorzuziehen, etwa in der Weise, dass die schon mit einschlägi­
gen Aufgaben befassten Stellen der UNO ihre Aktivität verstärken? 
Warum, so ist demgegenüber zu fragen. Die hier in Rede stehende T ätig­
keit braucht nicht, ja, sie sollte nicht einmal, an einer oder an wenigen 
Stellen der Welt zentral organisiert sein. Wie bei der Entwicklungshilfe 
könnten multilaterale und bilaterale Anstrengungen nebeneinander unter­
nommen werden.
Die vielfältigen Möglichkeiten Hessen sich so besser erschliessen. 
Die Dezentralisierung könnte der Qualität der Leistungen zugute kom­
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men, zumal in einer Welt, in der die Souveränität in weitem Umfang 
noch durch nationale Parlamente und Regierungen ausgeübt wird und 
in der noch ein erheblicher Teil der politischen und wirtschaftlichen Ini­
tiativen national geprägt ist. Wenn die Anstrengungen fortgeschrittener 
Industriestaaten zur Linderung schwerer menschlicher Not in anderen 
Ländern erst dann verstärkt würden, wenn sich die meisten der in der 
UNO vereinigten Staaten dazu bereit gefunden haben, dann hiesse das, 
das Konvoiprinzip, die Rücksichtnahme auf die jeweils Langsamen, an 
falscher Stelle zur Geltung zu bringen.
Bedarf es aber eines hohen staatlichen Beitrages zugunsten des hier 
besprochenen Zweckes, oder ist nicht in erster Linie an freiwillige Leistun­
gen privater Stellen sowie an solche von Religionsgemeinschaften zu den­
ken? Die materiellen Leistungen der christlichen Kirchen sind in der Tat 
eindrucksvoll. So brachten seit 1959 Sammlungen des katholischen « Mi- 
sereor —  Gegen Hunger und Krankheit in der Welt » und solche der 
evangelischen Aktion « Brot für die Welt » in beiden Teilen Deutsch­
lands mehr als 300 Millionen DM ein. Dafür, dass dieser Betrag sich 
allein aus freiwilligen Spenden zusammensetzt, ist er erstaunlich hoch. 
Das Geld soll dem Menschen als dem Nächsten zugute kommen. Es soll 
gegen Hunger und Krankheit sowie aber auch für Erziehung und Bildung 
verwendet werden; es dient damit sehr weitgehend der hier besprochenen 
Aufgabe.
Bei der Grösse und Vielfalt der Aufgabe, von der hier die Rede ist, 
scheint es aber nicht erlaubt, die Finanzkraft der wirtschaftlich starken 
Völker allein auf freiwilliger Basis zu nutzen, wenn auch Leistungen, 
die unmittelbar als materielles Opfer empfunden werden, dort, wo es 
um Hilfe des Menschen für den Menschen geht, bei weitem der Vorzug 
gebührt gegenüber den anonymen, von vielen als erzwungen betrachteten 
Beiträgen der Steuerzahler. Parlament und Regierung sind in der mo­
dernen Gesellschaft erste Repräsentanten des politischen Lebens. Von 
ihnen werden Initiativen, wird gestaltende Politik in solchen Angelegen­
heiten von allgemeinem Interesse erwartet, die die Kräfte der Individuen 
und der Gruppen übersteigen. So wie es als selbstverständlich gilt, dass 
sich diese Institutionen der Überwindung nationaler Notstände anzu­
nehmen haben und sich auch die Überzeugung durchgesetzt hat, dass zu 
ihren Aufgaben die Entwicklungshilfe gehört, kommt ihnen in der enger 
werdenden, sich immer mehr integrierenden Welt Mitverantwortung 
gegenüber den grossen Katastrophen im Ausland, die sich nicht durch 
Selbsthilfe der Betroffenen überwinden lassen, zu. Dieses Postulat hat 
schon lange internationale Anerkennung gefunden, soweit es sich um
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zeitlich begrenzte Fälle ausserordentlicher Not handelt, etwa hervorge­
rufen durch Erdbeben, Überschwemmungen, Bergwerkskatastrophen. In­
soweit gibt es internationale Solidarität auch der nationalen Parlamente 
und Regierungen. Den Notständen gegenüber, die andauern, zeigt sich 
sehr viel weniger Empfindsamkeit und Hilfsbereitschaft. Dies wohl nicht 
allein, weil im ganzen mehr zu tun wäre, sondern auch, weil es überhaupt 
schwerer fällt, beständig zu helfen als nur mit seltenen, spontanen A k­
tionen.
Es wird sich manchmal begründet fragen lassen, ob die Steuerquel­
len sowie aber auch die Möglichkeiten zu freiwilliger Hilfe in den betrof­
fenen Ländern voll für die Bekämpfung von Notständen ausgenutzt sind. 
So wird auch in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden dürfen, 
dass es gerade in den hier zxi betrachtenden Ländern bei einem nicht 
geringen Teil der arbeitsfähigen Menschen noch vielfach an der Bereit­
schaft fehlt, mehr zu tun, als erforderlich ist, um ein äusserst primitives 
Dasein zu fristen. All das rechtfertigt aber nicht, dass sich wirtschaft­
lich leistungsfähige Staaten in dem Masse gegenüber der Linderung der 
menschlichen Not in Entwicklungsländern zurückhalten, wie es tatsäch­
lich bisher noch weitgehend der Fall ist.
Die eben geäusserten Zweifel in das ausreichende Vorhandensein 
einer Selbsthilfe der betroffenen Individuen und Völker verdienen aber 
Beachtung, wenn es sich darum handelt, die Grundsätze der zu leistenden 
Hilfe näher zu bestimmen. Die blosse Überweisung von Geld wäre sicher 
falsch. Benötigt werden vor allem anderen Menschen, die helfen, und 
zwar nicht allein Lehrer und Ärzte; benötigt werden ferner bestimmte 
Güter, das sind neben Nahrungsmitteln (Schulspeisungen), Lehrmittel, 
Medikamente, Textilien, Baustoffe u. a. m. Von den reichen Erfahrun­
gen jener, die sich bereits mit einschlägigen Aufgaben befassen, wird zu 
lernen sein. Im Verlauf der sich verbessernden Lebensweise eines, wie 
zu hoffen ist, grossen Teils der Bevölkerung als Folge des wirtschaft­
lichen Fortschritts, droht eine Isolierung oder die Befestigung einer 
schon vorhandenen Isolierung derjenigen, die in kümmerlichen Verhält­
nissen leben müssen. Das Gegenteil ist anzustreben. Wenn es schon nicht 
möglich ist, in absehbarer Zeit alle in die moderner werdende Wirtschaft 
und Gesellschaft voll einzugliedern, erscheint es doch erreichbar, den 
Grad des Zusammenhalts in der Gesellschaft dadurch zu verbessern, dass 
auf die Schaffung menschenwürdiger Zustände für alle hingewirkt wird.
Viele mögen in der Bereitschaft zur Linderung menschlicher Not 
einen Ausdruck von aufgeklärtem Selbstinteresse sehen. Andere werden 
den Begriff Interesse in diesem Zusammenhang nicht als passend empfin­
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den. Jeder mag sich seiner Gemütsart, seinen Einsichten und persönlichen 
Wertungen entsprechend eine als gemäss empfundene Begründung aus­
suchen. Von einer Besinnung auf die Lehren der Bergpredigt bis zu hand­
festen pragmatischen Überlegungen ist ein weites Feld. Zu den prakti­
schen Gesichtspunkten ist auch zu zählen, dass eine Ausdehnung der 
Hilfe vom Menschen zum Menschen der regulären Entwicklungshilfe 
zugute kommen könnte. Es Hessen sich dann nämlich unbefangener als 
vielfach bisher die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten einer Investition 
prüfen. Es fiele leichter, darüber hinwegzusehen, dass Investitionen, die 
dazu bestimmt sind, die volkswirtschafliche Leistungsfähigkeit zu heben, 
soziale Notstände oftmals unverändert lassen.
A L  DI L À  D E L L ’A IU T O  DI SVILU PPO
L ’esperienza degli ultimi anni ha abbondantemente insegnato quanto 
limitate siano le possibilità degli aiuti da parte degli stati industriali quando 
manca la stabilità politica e sociale nei paesi di sviluppo o quando la colla­
borazione straniera viene data solo con riserve di diverse specie, mentre dal­
l ’altra parte è ritenuto ovvio che gli aiuti debbano essere concessi in modo 
quasi incondizionato. In molti stati è apparso chiaro quanto i successi degli 
aiuti stranieri dipendano dalla capacità o meno dei paesi destinatari di stabi­
lire scopi economici e di corrispondere nella loro realizzazione alle circostanze 
umane, politiche, spirituali ed economiche.
In che misura esistono le premesse elementari per una collaborazione 
efficace dei paesi economicamente più progrediti? Comunque si possa rispon­
dere nei singoli casi, sembra consentito partire dalla premessa che gli aiuti 
di sviluppo siano nella maggior parte del mondo un compito di grande portata 
attuale e realizzabile. Il nocciolo di questa proposizione è che si deve distin­
guere più di quanto si è fatto finora tra la tendenza ad aumentare la produt­
tività economica dei paesi destinatari e l ’aiuto che in prima linea è diretto 
all’uomo come tale. A parere dell’autore, questa tesi è valida indipendente­
mente dal fatto che il quantum degli aiuti complessivamente erogati aumenti 
o rimanga invariato o che per le ragioni ricordate debba talvolta addirittura 
diminuire.
Anche aiuti di sviluppo, che avessero maggiore successo di quelli sin 
qui erogati, potrebbero spesso giovare soltanto a una parte della popolazione 
dei paesi destinatari. Come corrisponderà l ’Occidente alla situazione di uo­
mini che in partenza non hanno alcuna prospettiva di partecipare significa­
tivamente ai progressi del loro paese? Probabilmente in una quantità di paesi 
il numero degli uomini che si trovano in condizioni di bisogno potrà addirit­
tura ancora aumentare nonostante l ’aumentata efficienza produttiva della 
economia in generale. In questo senso depone la circostanza che in un’econo­
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mia primitiva vi è soprattutto eccedenza di forze di lavoro non qualificate e 
di uomini cui manca la determinazione al lavoro e al perfezionamento profes­
sionale e dove la cerchia delle persone che grazie alle loro esperienze e attitu­
dini traggono una rendita di scarsità può svilupparsi soltanto lentamente in 
relazione alla popolazione totale spesso in forte crescita.
Data l ’entità e la complessità del compito, non sembra tuttavia consen­
tito utilizzare la forza finanziaria dei popoli economicamente forti soltanto 
su base volontaria. Parlamento e governo sono nella moderna società i primi 
rappresentanti della vita politica. Da loro ci si attende iniziativa e politica 
creativa in talune circostanze d’interesse generale che superano le forze degli 
individui e dei gruppi. Come sembra ovvio che queste istituzioni debbano 
occuparsi del superamento delle difficoltà nazionali, ci si deve però convin­
cere che rientra nei loro compiti anche l ’aiuto di sviluppo in un mondo sempre 
più integrato in responsabilità vicendevole rispetto alle grandi catastrofi degli 
altri paesi, che non possono essere superate dal solo concorso dei colpiti. Que­
sto postulato ha da tempo trovato riconoscimento internazionale quando si 
tratti di casi limitati di necessità straordinaria, prodotti ad esempio da terre­
moti, inondazioni, catastrofi minerarie. In questo senso vi è solidarietà inter­
nazionale anche nei parlamenti e nei governi. Rispetto invece alle necessità 
endemiche, c’è invece molto meno sentimento e disposizione all’aiuto. Non 
soltanto perché ci sarebbe troppo da fare, ma anche perchè risulta in generale 
difficile aiutare adeguatamente soltanto con azioni rare e spontanee.
Talvolta ci si può chiedere con fondamento se le fonti fiscali e le possi­
bilità dell’aiuto volontario vengano nei paesi in questione utilizzate comple­
tamente per combattere gli stati di necessità. Anche in questa relazione non 
si dovrebbe però trascurare che proprio qui una parte non lieve degli uomini 
atti al lavoro non è ancora incline a fare più di quanto è richiesto per una 
esistenza estremamente primitiva. Tutto ciò non giustifica tuttavia che gli 
stati in grado di fornire aiuto economico si trattengano dall’intervenire ad 
alleviare il bisogno degli uomini, come effettivamente è ancora oggi larga­
mente il caso.
I dubbi appena espressi sull’esistenza di aiuto autosufficiente da parte 
degli individui e dei paesi in necessità meritano però attenzione quando si 
tratta di stabilire meglio i princìpi dell’aiuto da offrire. Da semplice donazione 
di danaro non andrebbe certamente allo scopo. E ’ necessario soprattutto lo 
aiuto di uomini, e precisamente non soltanto di insegnanti e di medici. 
Sono inoltre necessari determinati beni oltre ai generi alimentari : strumenti 
didattici, medicine, tessili, materiale da costruzione ecc. Dalla ricca esperienza 
di coloro che hanno già assolto compiti di questa importanza si può imparare 
molto. Ma di fronte a modi di vita in via di miglioramento sulla portante dello 
sviluppo economico, c’è la minaccia dell'isolamento per coloro che non possono 
superare la loro condizione di disagio. Si deve tendere a impedirlo.
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P r em essa
Ai fini della programmazione è senza dubbio necessaria l ’utilizzazione 
di modelli teorici, ma si può giungere a risultati apprezzabili solo nel caso 
che tali modelli siano operazionali e non soltanto formali.
Questa tesi è sostenuta da molti economisti : in particolare da Ragnar 
Frisch (') in una relazione al « Sosialokonomisk Institut » dell’Università di 
Oslo, fin dal 1957, affermando in essa, secondo noi giustamente, la scarsa 
utilità di possedere teorie eleganti molto aggregate e facilmente comprensi­
bili, oppure altre meno aggregate ma puramente formali corredate da simboli 
con sovrascritti, sottoscritti ed altri numerosi suffissi.
Se, secondo l ’economista norvegese, è ammissibile giustificare l ’utiliz­
zazione di tali teorie come « guida preliminare ad un programma per più 
realistiche investigazioni », non si giunge tuttavia, mediante tali teorie, alla 
essenza dell’analisi di pianificazione : « un esame delle possibilità reali, con- 
cludentesi con pareri specifici su come trattare problemi economici reali, 
quali appaiono nel linguaggio di ogni giorno, nelle discussioni delle pubbli­
che autorità e fra il pubblico ».
Anche se, solo nei pochi anni susseguiti al 1957, molti sono stati i ten­
tativi per giungere a modelli veramente operazionali nel senso qui ricordato, 
non si può però ancora affermare che l ’analisi economica sia oggi pervenuta 
a risultati di gran lunga migliori.
Perciò, anche nel quadro della evoluzione in corso dei sistemi economici 
a differente grado di accentramento nelle decisioni fondamentali, non essendo 
neppure pensabile la possibilità di modelli validi universalmente per tutti i si­
stemi, ci sembra utile soffermare l ’attenzione, come è detto nel titolo di questo 
scritto, anzitutto sulle caratteristiche generali dei modelli e quindi sul diffe-
(1) R .  F r i s c h , Generalities on Planning, « I/industria », n. 4, 1959  (Memorandum 
fra Sosialokonomisk Institut Universitet i Oslo, 27 Februar 1957).
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rente grado di applicabilità in modo operazionale dei vari tipi di modelli, ag­
gregati o no, tenendo conto delle differenze fondamentali nei sistemi eco­
nomici.
Una prima tipologia di modelli economici.
Un modello macroeconomico mira a rappresentare simbolicamente la 
realtà attraverso un sistema pluriequazionale composto di un certo numero 
di relazioni strutturali atte a individuare le interdipendenze esistenti fra 
grandezze di un certo sistema economico risultanti dal comportamento di 
tutti gli operatori del sistema stesso. In tal caso il modello dicesi aggregato, 
composto cioè di poche relazioni relative alle grandezze considerate global­
mente operanti nell’intero sistema economico.
E ’ chiaro che la modellistica non può essere fine a se stessa, anche se 
di per sé il modello non può che esplicitare quanto contenuto nelle sue pre­
messe. Ea formazione di determinate proposizioni generali consente, mediante 
il linguaggio matematico, di mettere a fuoco, tralasciando altri aspetti della 
realtà, ciò che si ritiene essenziale e misurabile della complessa molteplicità 
dei fenomeni economici e di trarne tutte le conseguenze possibili. Il pas­
saggio dal qualitativo al quantitativo è in un modello consentito dalle for­
malizzazioni della matematica e dalla disponibilità di mezzi statistici. A titolo 
esemplificativo e di introduzione ai grandi temi della macroeconomia con­
temporanea in un sintetico quadro d’insieme, ci sembra conveniente anzi­
tutto, sulla scia di recenti pubblicazioni di carattere istituzionale (2), ricor­
dare come la tipologia dei modelli possa presentarsi quanto mai vasta, poiché 
i modelli sono una rappresentazione semplificata della realtà e poiché, quindi, 
numerosissime (a rigore : innumerevoli) possono essere le combinazioni di 
quei determinati aspetti della realtà che mediante i modelli si vogliono pren­
dere in esame per i più svariati fini.
Lo scopo di ottenere dei cambiamenti su determinati fini specificati 
quantitativamente, noti come variabili-obiettivo, sarà ottenuto agendo su 
mezzi parimenti determinati in modo quantitativo o variabili-strumento, a 
seconda che si vogliano risolvere problemi di economia politica o di politica 
economica : da questo fatto scaturisce una prima grande bipartizione della 
modellistica in modelli normativi, o decisionali o di politica economica, da 
un lato, e modelli analitici o di economia politica dall’altro.
Nel caso di modelli analitici sono considerati noti i dati e le variabili- 
strumento, mentre le incognite sono rappresentate dalle variabili-obiettivo 
e dai fenomeni economici : nei modelli di politica economica avviene il con­
fa) S. R ic o SSA, Fondamenti dei modelli macroeconomici, Torino, G. Giappichelli 
Editore, 1963 ; J. T in b e r g EN, Economie Policy, Principles and Design, Amsterdam, 
North-Holland Publishing Company, 1961.
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trario. Occorre tenere presente però che nel caso di problemi di politica 
economica quantitativa con obiettivi flessibili, come ricorda il Tinbergen (3), 
si incontrano complicazioni notevoli, dovendosi trovare i valori delle variabili- 
strumento che massimizzano una certa funzione-obiettivo. Ulteriori difficoltà 
si riscontrano quando le variabili-strumento sono soggette a limitazioni, nel 
qual caso il problema di trovare soluzioni ottimali viene risolto per tentativi, 
utilizzando le indicazioni dell’analisi economica per studiare la compatibilità 
degli obiettivi e quella fra obiettivi e mezzi.
Ua rappresentazione semplificata della realtà mediante i vari tipi di mo­
delli sottintende per ciascuno di essi la formulazione di ipotesi, il cui insieme, 
nel dare ad ogni modello le caratteristiche sue proprie, specifica altresì la 
semplificazione della realtà economica che viene compiuta mediante il mo­
dello stesso, i cui risultati devono pertanto essere riconfrontati con la situa­
zione reale.
Dati gli innumerevoli aspetti della realtà e le innumerevoli possibilità 
di cambiamento delle situazioni, è ovvio, anche per questo motivo, la altret­
tanto innumerevole quantità di possibili modelli differenti. Pertanto, nella 
nostra analisi, ci limiteremo ad esprimere considerazioni e a valutare i limiti 
di alcuni principali tipi.
Anzitutto nella micro-modellistica rientrano i modelli formulati per ri­
solvere problemi di micro-economica, riguardanti cioè singole unità, per 
esempio le famiglie e le imprese, nei quali si considera 1’esistenza di un gran 
numero di settori e un gran numero di beni. Le molte formule proposte dagli 
econometrici a questo proposito, utilizzate nei modelli impiegati in ricerche 
di microeconomia riguardanti singole unità produttive, sono molto utili. Ad 
esempio, oltre che per risolvere problemi di economia aziendale, esse servono, 
secondo il di Fenizio (4) ed altri, nelle ricerche di microeconomia ai fini di 
programmazione globale per individuare sia gli inputs di fattori di produ­
zione necessari, sia gli outputs sperati da ogni impianto, ad incremento del 
prodotto netto o lordo di un singolo ramo di industria oppure del prodotto 
nazionale (lordo o netto), considerato nel complesso.
Ma ai fini della programmazione e dell’analisi che qui conduciamo, i 
macromodelli sono quelli che più ci interessano, perché le loro relazioni mate­
matiche riguardano grandezze aggregate, risultanti cioè dall’insieme di tutti 
gli operatori di uno stesso tipo di un sistema economico, sia internazionale, 
nazionale o regionale.
Le suddivisioni in « modelli aperti » o « chiusi » vengono effettuate a 
seconda che nel sistema economico considerato siano previste o meno rela­
zioni di commercio internazionale : inoltre si possono avere modelli « dina­
(3) J . T in b e k g e n , o p . c i t . ,  p . 9.
(4) F .  DI F e n i z i o , « L e  le g g i  d e l l 'e c o n o m ia  », L a  p r o g r a m m a z io n e  g lo b a le  in  I ta lia ,  
R o m a , I S C O , 1963, p . 59.
1965 —  R ivista Internazionale d i Scienze Econom iche e Com m erciali - n. 6 4
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mici » o « statici », a seconda del riferimento o meno delle grandezze econo­
miche rappresentate dai modelli a diversi periodi di tempo.
L ’analisi settoriale delle parti comprendenti un modello, sia pure visto 
nella sua generalità, è altrettanto difficile quanto quella dei vari tipi di schemi 
teorici, anche se limitata a quelli più noti, tenendo conto soprattutto del 
fatto che la verifica della validità dei modelli, dovendo essere non soltanto 
concettuale ma anche operativa, impone il controllo in base alle serie storiche 
dei dati relativi ai diversi sistemi economici cui si riferiscono i singoli modelli.
I
Differenze nel significato e nelle caratteristiche dei modelli.
Prima di affrontare un’analisi anche sommaria sulle condizioni e limiti 
di applicabilità di modelli di questi tipi, sembra conveniente, per la corret­
tezza di eventuali raffronti con le tendenze della modellistica di sistemi eco­
nomici a regime non di mercato, fare alcune considerazioni sulla diversità 
del significato del « modello », specialmente nella letteratura non occidentale. 
Basti ricordare la nota discussione fra gli economisti polacchi sul « modello 
economico » (5), inteso come « l ’insieme dei metodi di gestione, di pianifi­
cazione e di direzione politica applicati nell’economia di un determinato 
paese o di un determinato periodo » da contrapporsi al « modello » sovietico, 
avendo prima distinto nella struttura dell’economia tre livelli di decisioni : 
il livello macroeconomico, microeconomico, e quello intermedio, rappresen­
tati rispettivamente dalla Commissione di pianificazione, dal consumatore e 
dall’impresa. Ciò allo scopo di fare corrispondere questi tre livelli decisionali 
a tre gradi diversi di centralizzazione che vanno da quello massimo da aversi 
soltanto a livello macroeconomico, fino al grado nullo al livello del consu­
matore, nell’intento di lasciare questi completamente libero di spendere il 
proprio reddito monetario nell’assortimento di beni di consumo (6).
A questa visione ancora un po’ rozza ma già superata della modellistica, 
si può contrapporre, rimanendo ancora in Polonia, quella del Lange il quale, 
già in diverse pubblicazioni e conferenze all’Accademia delle scienze del suo 
paese e anche in un dibattito tenutosi lo scorso anno all’Università di Bolo­
gna (7), si è più volte occupato della « scoperta », da lui fatta risalire a C. 
Marx, che « i ’ ’bilanci” » hanno il carattere matematico di un sistema di
(5) M. MontiaS, Central Planning in Poland, Yale University Press, 1962.
(6) K. Brtjs, Ogolne problemy Funkcjonowania Gospodarkisocjalistycznej (Problemi 
generali dell’economia socialista), Varsavia, 1961, PWN.
(7) O. Lange, Il ruolo della matematica nella pianificazione economica, « Statistica », 
n. 3, Luglio-Sett. 1964.
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equazioni », scoperta che egli ritiene abbia costituito un precedente dell’ana­
lisi input-output. Ora il « bilancio », base fondamentale della tecnica della 
pianificazione nei paesi a economia socialista, rappresenta notoriamente, da 
un lato, il rendimento delle disponibilità effettive di prodotto o di fattore 
produttivo di un’impresa, o industria (o settore oppure dell’intera economia) 
e, dall’altro lato, lo schema di ripartizione di tali fattori o prodotti fra le 
varie imprese e industrie secondo gli obiettivi del piano. Tale « bilancio » viene 
cosi a rappresentare 1 equilibrio fra produzione e ripartizione e altresì l ’inter­
dipendenza fra tutti i settori dell’economia.
T analisi fatta dal Lange sulle caratteristiche generali di questi sistemi 
di equazioni, mediante i quali si possono esprimere i « bilanci », ci appare 
interessante in quanto la distinzione per categoria delle grandezze che vi 
compaiono consente un utile raffronto con quelli che Tinbergen (8) chiama 
i « details » o caratteristiche essenziali dei modelli, avendo anche egli rinun­
ciato a presentarne un sistematico quadro d’assieme.
Il Lange (9) nei sistemi pluriequazionali distingue anzitutto delle gran­
dezze che esprimono le relazioni tecnologiche (i coefficienti di produzione 
chiamati nel linguaggio dei pianificatori « norme tecniche »), poi altre gran­
dezze formulate come obiettivi ed infine altre ancora dipendenti dalle prime 
due e rappresentanti le incognite, il cui valore viene fornito dalla soluzione 
dei problemi posti dalle equazioni di bilancio. La tesi attuale del Lange è 
che sono superate dall'utilizzazione dei calcolatori elettronici tutte quelle 
difficolta, quasi insormontabili, incontrate finora nella soluzione di sistemi 
di centinaia e di migliaia di equazioni. Tali difficoltà erano quelle che aveva­
no portato molti economisti a riconoscere nell’utilizzazione del meccanismo 
del mercato 1 unico mezzo pratico di soluzione di questo grande numero di 
equazioni, in cui erano stati tradotti i bilanci e ciò in seguito alla procedura 
sviluppata in base a questa idea, anticipata, sempre secondo il Lange, in 
Italia da Barone e da Pareto.
L utilizzazione e l ’impiego della cibernetica (con la riduzione dei tempi 
necessari per avere le informazioni, trasmetterle e trasformarle in decisioni 
e poi in ordini) aprirebbero nuove vie per l ’uso di metodi centralizzati di di­
rezione economica. Dal raggiungimento di risultati veramente scientifici si 
sarebbe ancora lontani anche in Polonia, dove pure si è all’avanguardia dei 
Paesi socialisti nell’applicazione di questi nuovi metodi sotto la direzione del 
Lange stesso, in quanto, a detta del medesimo (10), con l ’applicazione dei
(8) J. T in b e r g e n , T e c h n iq u e s  m o d e r n e s  d e  la  p o l i t iq u e  é c o n o m iq u e ,  trad. L. De 
Azearate, Paris, Dunod, 1961, p. 28.
(9) O . L a n g e , o p . c i t . ,  p .  293.
(10) O . L a n g e , N ie k t o r e  z a g a d n ie n ia  c e n tr a liz a c ji  z a r z a d z a n iu  (A lc u n i  p r o b le m i d e lla
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calcolatori elettronici alla pianificazione socialista su scala nazionale si ve­
rificilerebbe una nuova fase di studi preparatori mediante la formulazione di 
questi « bilanci » (corrispondenti agli « schemi contabili » o equazioni di 
equilibrio occidentali) con l ’uso di tavole input-output relativi a dati « storici »
(o expost) molto aggregati. A  questa fase seguirebbe una molto più avan­
zata, ancora da venire, entro il termine di pochi anni, durante la quale si re­
gistrerebbe la novità del calcolo input-output per dati « ipotetici pianificati » 
(ex ante) molto più disaggregati, ma soprattutto il fatto nuovo sarebbe costi­
tuito dallo studio non soltanto dei problemi della compatibilità interna dei mo­
delli, ma anche di quelli della ottimazione, non più sulla base ((dell’intuizione)) 
e del buon senso, ma mediante i metodi della programmazione lineare, otte­
nendo « per la prima volta » la possibilità di fare dei piani alternativi e di 
sceglierne i migliori.
Questo excursus sullo stato della modellistica in un paese ad economia 
diretta dal centro preso come « campione » (ll) è stato premesso allo scopo 
di compiere più agevolmente in seguito un esame comparato delle caratte­
ristiche attribuite ai vari modelli nel proseguimento di questo studio.
centralizzazione e decentrazione dell’amministrazione), Varsavia, 1962, e conferenza 
(cit.) riportata in lingua francese in a. Statistica », n. 3, 1963, pp. 249-295.
(11) A conferma della illustrazione qui compiuta sul « sistema dei bilanci » e sulla 
necessità di un suo superamento sottolineata dal Lange, il quale, nella seconda fase di 
sviluppo della scienza economica da lui preconizzata nel suo paese, intravede lo svi­
lupparsi della determinazione, anche nei paesi socialisti, dell’ottimo quadro del piano, 
ricordiamo il chiaro saggio di G v o r g y  C u k o r , Some Problems of Economie Planning m 
Socialist Countries, « The New Hungarian Quarterly », Genn.-Marzo 1962, tradotto e 
annotato dal Prof. A. Predetti in « l ’Industria », n. 3, Luglio-Sett. 1963, pp. 374-3 9 9 - 
Da detto saggio, in merito al « sistema dei bilanci » traspare, come bene annota (p. 385) 
il Predetti, in contrapposto al vantaggio della flessibilità del sistema stesso, l’indubbio 
svantaggio di non suggerire, di fronte a possibili contraddizioni interne, « quali pro­
cedimenti di calcolo possono essere impiegati per ottenere l ’equilibrio simultaneo delle 
molte migliaia di svariati beni, considerati dallo schema generale di un’economia na­
zionale ». Condividiamo questa osservazione del Predetti e quella finale sul difetto della 
linea d’attacco di pianificatori ad « obiettivi fissi » non concedente di determinare l’ottimo 
quadro del piano. Allo scopo di avere un’idea meno approssimativa di quella risultante 
dallo studio del Cukor, sulle prospettive dell’utilizzazione di modelli in paesi socialisti 
ci siamo appositamente riferiti alle opere del Lange, autore che arriva a giudicare un 
piano formulato con i precedenti sistemi addirittura come « un elemento conservatore per 
la politica economica ». Utilmente si possono altresì consultare, tra gli altri, gli scritti di 
L. V. K a n To r o v ic h , inoltre quelli citati alla fine del presente saggio e l ’articolo dell acca­
demico sovietico E. I. N e m c in o v , Modelli di pianificazione economica, apparso su « Voprosi 
Ekonomiki », n. 7, 1964, pp. 7S-85, con titolo originale : Modeli narodnochozijaistvennogo 
planirovanìa e recentemente pubblicato, nella traduzione di Lisa Foa, su « Mondo econo- 
del 20 marzo 1965, pp. 15-22.mico »
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II
Caratteristiche e limitazioni nell’impostazione e nell'uso di modelli.
Come è ben noto (12 3), le caratteristiche principali dei modelli riguar­
dano anzitutto le variabili nella cui forma gli operatori, le merci e le relazioni 
tecniche figurano nel modello. La definizione di queste variabili implica un 
processo di aggregazione che determina il carattere micro o macroeconomico 
del modello stesso. In secondo luogo, i modelli vengono caratterizzati dalle 
attività economiche a cui le grandezze e i fenomeni considerati sotto forma 
di variabili danno luogo e dalle loro interdipendenze. Così, ad esempio, 
per quanto riguarda operatori come famiglie o imprese essi saranno, fra 
l ’altro, caratterizzati dal loro numero (singola unità o insieme globale) 
dalla natura e comportamento del loro reddito rispetto al variare di altri 
fenomeni, dalle abitudini di spesa, dalla natura ed origine della ricchezza e 
dalle abitudini di investimento. Analoghe svariate caratteristiche possono 
essere prese in considerazione rispetto alle merci o alle relazioni tecniche 
fra prodotti e fattori produttivi e questo semplice accenno ad alcune caratte­
ristiche può ritenersi sufficiente a dare un’idea, stante il numero enorme di 
modelli possibili, delle difficoltà pratiche e teoriche connesse con il problema 
dell’impianto di un modello.
Non minori sono le difficoltà della risoluzione del modello, una volta 
esaurite le condizioni per la sua presentazione e cioè l ’elenco dei fenomeni 
e delle variabili prese in esame ed il sistema di equazioni ad esse relativo.
Dati tutti questi ostacoli, risulta pertanto difficile pretendere soluzioni 
univoche e sempre determinate. In un recente Convegno, promosso dal Na­
tional Bureau of Economie Research in tema di modelli e limitato allo studio 
della determinazione del reddito (13), sono stati messi in discussione modelli 
previsionali, strutturali e settoriali da Klein, Brown, Crockett, Eisner, Lovell, 
Lewis, Friend, Jones, Ando, Griliches e sono state considerate critica- 
mente le accuse comunemente rivolte alla modellistica per l ’insufficiente 
determinatezza delle previsioni.
Ad esempio, il Klein (14), a titolo dimostrativo, ricordava, in detto Con­
vegno, l ’enorme numero teorico di combinazioni suscitato da un sistema 
pluriequazionale limitato a 30 equazioni di cui ognuna rappresentabile in 
dieci forme diverse, numero che risulta pari ad una cifra seguita da trenta 
zeri e sottolineava le ulteriori difficoltà possibili nella scelta dei parametri,
(12) J. T in b e r g e n , Techniques modernes e c c . ,  c i t . , p . 29.
(13) Modcls of Income Determination, « Studies in Income and Wealth », voi. 28. 
By thè Conference on Research in Income and Wealth. A report of thè National Bureau 
of Economie Research, Princeton, Princeton University Press, 1964, p. 427.
(14) Cfr. l ’introduzione del Klein stesso al libro citato nella nota precedente.
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nell’interpretazione delle serie storiche (utilizzabili diversamente in breve o 
lungo periodo) e nelle discussioni dei valori dei diversi coefficienti.
Ma anche limitandosi all’uso soltanto qualitativo e non quantitativo di 
un modello matematico, fermandosi cioè soltanto alla deduzione del senso 
di variazione di una grandezza (se essa cioè aumenta o diminuisce senza 
volere indagare le quantità della variazione), non si deve per questi motivi 
attribuire minore interesse ad un tale tipo di modellistica, poiché l ’uso quali­
tativo della matematica serve per controllare se il significato di una determi­
nata soluzione è stabile.
Anche senza addentrarsi nel fitto di una strumentazione modellistica 
eccessivamente complicata, limitando anzi l ’osservazione alle parti fondamen­
tali dei modelli, si può riuscire a individuare i meccanismi isolati attraverso 
i quali, ad esempio, Harrod, Domar, Kaldor, Tinbergen, Mahalanobis e tanti 
altri sono riusciti a rappresentare parti di realtà economica difficilmente in­
terpretabili. A ciò si arriva solo se si tien conto delle limitazioni connesse 
con le difficoltà di ridurre alcuni aspetti dell’economia a un numero limitato 
di relazioni fra poche variabili.
Se, come si è detto, ogni modello econometrico consta di un certo numero 
di variabili fondamentali interrelate sotto la guida di determinate ipotesi, 
concernenti sia le variabili stesse sia le attività economiche cui si riferiscono 
i fenomeni in studio, è sul problema delle ipotesi che conviene fermare 1 at­
tenzione per ricavare i limiti di validità del modello e la sua applicabilità.
Nel caso che si operi con variabili globali si è tanto più sicuri dei risul­
tati quanto più si ha la certezza della stabilità nel tempo delle relazioni tra 
variabile globale e variabili elementari.
Le ipotesi poi che si riferiscono alle attività economiche originate dai 
fenomeni economici in studio nella loro dipendenza dalle decisioni dei sog­
getti economici e nelle reciproche interdipendenze, secondo i criteri in base 
ai quali si prendono e si modificano le decisioni stesse, sono formulate in 
base ad indicazioni, suggerite dalla teoria economica, sull’influenza dei vari 
fattori e soggetti economici e sul loro comportamento. Dette ipotesi sono 
verificate in analisi empiriche, alla cui luce anche i risultati dei modelli vanno 
poi esaminati in modo da provvedere, se necessario, alla riformulazione delle 
ipotesi, qualora si imponesse di rivedere i criteri di stabilita strutturale o di 
omogeneità nel tempo di determinate variabili, anche in relazione al loro 
maggiore o minore grado di aggregazione.
A titolo esemplificativo risulta qui opportuno ricordare il problema, già 
accennato, dell’analisi economica dello sviluppo, nata dinamica coi classici 
e impostata in termini aggregati, « deformata » staticamente nell’analisi neo­
classica che ne impedì un approfondimento, e, dopo Keynes, ristudiata in 
termini di dinamica aggregata fino alle tendenze più moderne. Oggi, al fine 
di tener conto dei mutamenti che si verificano nella composizione delle varia­
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bili aggregate, si prende atto delle necessità del superamento di un tale tipo 
di modellistica, secondo nuovi criteri e nuove linee (15) delle quali un appro­
fondimento analitico esorbiterebbe certamente dai limiti imposti a questo 
scritto.
Ci sembra però necessario tenere presenti questi problemi, che sono 
quelli connessi intrinsecamente allo sviluppo moderno della scienza econo­
mica, per sottolineare l ’importanza chiave del mantenere sotto costante ri­
ferimento della realtà empirica i presupposti con cui si qualificano le variabili 
dei modelli e la necessità di controllare la rilevanza delle ipotesi stesse nel 
tempo.
A chiarimento e conferma di quanto sopra si può ricordare, con lo Spa­
venta (16), la varietà del fenomeno dello sviluppo capitalistico, di per se 
stesso poco omogeneo e la contraddizione con questa varietà, presentata dalla 
formale unità della teoria macroeconomica, espressa dai « modelli » dello 
sviluppo come se questo fenomeno fosse unitario e omogeneo.
L ’ impostazione classica dei modelli di sviluppo, secondo l ’ipotesi di un 
processo di accumulazione capitalistica traducentesi in uno sviluppo quasi 
equilibrato, diffuso in tutto il sistema e procedente in condizioni di piena 
occupazione, anticipa l ’impostazione dei modelli macroeconomici moderni per 
il caso di offerta di lavoro illimitata. In questi ultimi modelli, analoghi ai 
precedenti classici, risultando rilevanti le relazioni fra le variabili, viene im­
plicato il significato causale di queste relazioni e ciò mentre nei classici si 
attribuiva ai modelli una generale rilevanza per l ’interpretazione della realtà.
Simili teorie macrodinamiche sono quindi adatte a spiegare il funziona­
mento del meccanismo dello sviluppo in condizioni molto vicine a quelle dei 
paesi che furono i primi ad iniziarlo. La validità di dette teorie scompare 
quando tali condizioni divergono, e ciò a causa dei vincoli imposti ai modelli 
dinamici dalla nozione di equilibrio : essa prescinde infatti dal comportamen­
to degli imprenditori ed implica il mantenimento, nei modelli di equilibrio 
dinamico, di un elevato grado di aggregazione, sotto il quale si cela una 
varietà di struttura inspiegabile da tale tipi di modelli. In particolare, sempre 
secondo la tesi dello Spaventa da noi ricordato (l7), due aspetti del modello 
classico devono essere confrontati con la realtà presa in esame dal modello 
stesso : il funzionamento del meccanismo di accumulazione (forma della
(15) L. P aS i n e t t i  e L. S p a v e n t a , V e r s o  i l s u p e r a m e n to  d e lla  m o d e ll is t ic a  a g g r e g a ta  
n e lla  teo r ia  d e llo  s v i lu p p o  e c o n o m ic o ,  « Rivista di Politica Economica », sett.-ott. i960, 
pp. 1749-1783 ; A. P r e d e t t i, 1 m o d e l l i  a g g r e g a ti  d i s v i lu p p o  e le  e s ig e n z e  d i  u n a  e c o n o m ia  
d u a lis t ic a ,  «La Scuola-in Azione», n. 8, febbr. 1963, pp. 104-107.
(16) L. S p a v e n t a , N u o v i  p r o b le m i d i s v i lu p p o  e c o n o m ic o ,  Saggi di Spaventa, Dobb, 
Robinson, Domar, Leibenstein, Mathur, Kahn, Pedone, Torino, P. Boringhieri, 
1962, pp. 13-30.
(17) L. S p a v e n t a , N u o v i  p r o b le m i  e c c .,  cit., p . 19.
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funzione di investimento) e l ’analisi degli effetti del progresso tecnico. En­
trambi questi due fenomeni, così come interpretati dai classici, non possono 
essere assunti come specchio delle condizioni ideali di equilibrio, pertanto vie­
ne così ridimensionata la rilevanza del modello stesso le cui ipotesi devono 
invece essere in gran parte dipendenti dal contesto storico del problema a 
base del modello.
Sulla scorta dell’esempio riportato, relativo al modello classico, questo 
può ricevere convalida dal suo correlato empirico solo nel primo periodo di 
sviluppo dei paesi più avanzati ma, come schema o strumento di interpreta­
zione della realtà, non può essere ritenuto definitivo : storicamente mutevoli 
perciò sono da considerarsi quei modelli di ogni tipo, in ognuno dei quali 
la costanza delle grandezze e caratteristiche di qualificazione possono essere 
riferite soltanto a periodi.
Non ci sembra necessario qui ripercorrere tutte le tappe attraverso le 
quali si svolge la critica alla rielaborazione in termini dinamici della teoria 
neoclassica, di origine statica, per discutere i limiti di operazionalità dei mo­
delli neoclassici di sviluppo e delle relative interpretazioni delle tendenze di 
lungo periodo delle principali grandezze aggregate e dei loro rapporti.
Altri (1S) lo hanno fatto recentemente in modo analitico e qui ci basti 
ricordare come i tentativi di alcuni autori di trasferire alcuni strumenti di 
analisi della teoria neoclassica (18 9) sul piano macro-economico per spiegare 
la determinazione delle parti relative dei fattori di produzione, come ad esem­
pio quello di Cobb-Douglas per il lavoro ed il capitale, di Kalecki per i salari 
e la loro pretesa costanza in lungo periodo, —  sono approdati a risultati che 
se non sempre hanno dato luogo a ragionamenti tautologici o di « teorizzare 
implicito » (20), non sono però riusciti a superare le difficoltà concettuali deri­
(18) A questo proposito si può consultare L- S p a v e n t a , Note critiche in tema di 
funzione di produzione, « La Scuola in Azione », n. 19, luglio 1963, pp. 108-129, e tutta 
la letteratura sulla funzione Cobb-Douglas citata a titolo semplificativo nello stesso 
articolo, e, ancora, M. A r c e l l i , La funzione Cobb-Douglas per la programmazione, in 
« Rassegna della letteratura sui cicli economici », Relazioni presentate nella riunione 
interna di studio sui problemi della programmazione, Roma, 17-22 settembre 1962, 
I.S.C.O., 1962.
(19) Questa teoria si è rivelata come una teoria essenzialmente microeconomica e 
concernente i mercati ed i prezzi dei fattori di produzione sulla base del concetto di 
produttività marginale e l’interdipendenza fra i fenomeni della produzione e quelli 
della ripartizione.
(20) W. L e o n Ti e f , Implicit Theorizing : A Methodological Criticism of the Neo- 
Cambridge School, R. W. Clemence ed., « Readings in Economic Analysis », Cambridge 
(Mass.), 1950, p. 31 ss. Leontief usa questo termine quando le conclusioni di una tesi 
sono già contenute in ipotesi implicite e non giustificate e pertanto non significative, 
consistendo in una riformulazione delle stesse ipotesi, come, ad esempio, nel caso della 
tesi incorporata nel modello di Kalecki, sulla costanza della parte dei salari nella 
determinazione del reddito nazionale. Cfr. anche L. S p a v e n t a , cit., p. 18.
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vanti dalla errata procedura di inferenza usata. Non è possibile infatti, come 
è stato da più autori rilevato, dalla apparente coincidenza di alcuni correlati 
empirici con le proprietà formali di una funzione inferire direttamente resi­
stenza di quella relazione funzionale fra variabili economiche, così come 
avviene nello studio dei rapporti tra funzione di produzione e teoria della 
distribuzione nei modelli neoclassici, nei quali ogni possibilità di determinare 
simultaneamente la legge di distribuzione del prodotto e la legge della com­
binazione produttiva nello schema di equilibrio generale è stata negata con 
critiche giudicate insuperabili (21).
Da quanto detto fin qui, consegue che l'uso dei modelli, sia di tipo 
aggregato che di tipo disaggregato, richiede la riadattabilità alle condizioni 
storiche cui si riferiscono le grandezze prese in esame nel modello.
In particolare, nell’applicazione di modelli ai fini di programmazione 
economica (22) concordiamo con la tesi illustrata dallo Spaventa (23) sull’esi-
(21) Tali critiche riguardano :
a) da un punto di vista della coerenza interna :
— il concetto di capitale nella trattazione neoclassica; —  la impossibilità di impiegare 
la funzione di produzione per la determinazione del saggio di profitto come avviene 
nella teoria neoclassica perchè la funzione di produzione, così come ha dimostrato la 
J. Robinson, non può considerarsi data e indipendente del saggio del profitto ; — la 
impossibilità di individuare una data funzione di produzione aggregata solo con ri­
ferimento ad una composizione data e invariante del prodotto ;
b) da un punto di vista esterno :
—  le  ip o t e s i  e m p ir ic h e  s u l le  c o n d iz io n i  d i e q u il ib r io  c o n c o r r e n z ia l i  i n v a l i d a t e  d a l la  
r e a lt à  a  c a u s a  d i  c o n d iz io n i  c o m e  : im p e r fe z io n i  d e l  m e r c a to  ; —  s c a r s a  m o b ili t à  d e i 
f a t t o r i ,  —  in d iv i s i b i l i t à  t e c n ic h e ,  —  in te r d ip e n d e n z e  f r a  t e c n ic h e ,  —  in t e r d ip e n d e n z e  
f r a  d o m a n d a  e  o f fe r t a ,  — • e f fe t t i  e s t e r n i  s u l l e  fu n z io n i  d i  p r e fe r e n z a  o  s u l l e  fu n z io n i  d i 
p r o d u z io n e ;  c f r .  L .  S p a v e n t a , Note critiche in tema di funzione di produzione, c i t . ,  
p p . 124-127.
(22) Circa il significato del termine di programmazione cfr. G. G u g l i e l m i , Inter­
vento dello Stato ed Economia Regionale, « Rivista Internazionale di Scienze Economi­
che e Commerciali », n. 7 , 1962, pp. 2 -7; G. G u g l i e l m i , La programmazione in Francia 
e aspetti della modellistica attuale, « Rivista Internazionale di Scienze Economiche e 
Commerciali », n. 6, 1964, e cfr., invece, ai fini dell’esame comparato oggetto del 
presente studio la definizione anzitutto di : O . L a n g e  : « La teoria della programmazione, 
nella sua essenza, è la stessa cosa della pianificazione dell’economia socialista. Però la 
programmazione non è una pianificazione su scala nazionale, come è invece caratteristico 
della pianificazione socialista. E ’ piuttosto la razionalizzazione dell’attività delle imprese e 
dei gruppi nonché del crescente intervento dello stato capitalistico. Ciò spiega anche 
perchè questa razionalizzazione dell’attività, che è limitata dalle condizioni della 
economia capitalistica, abbia preso un nome diverso : programmazione » (0 . L a n c e , 
Introduzione all’econometrica, cit., p. 173 ).
La differenza dei concetti definita dai termini di « programmazione » e « pianifica­
zione », entrambi soggetti alle più svariate sfumature, implica la sottolineatura della 
proposta di giungere ad una definizione rigorosa, possibilmente quantitativa, del grado
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geuza di seguire un’impostazione disaggregata imposta da un duplice punto 
di vista : « come esigenza logica, di rilevanza interpretativa, sul piano posi­
tivo, e come esigenza strumentale, subordinata all’inclusione di determinati 
obiettivi nella programmazione sul piano prescrittivo » tenendo ben presente 
la precisazione della caratteristica essenziale di un modello disaggregato, in­
dividuato nella sua attitudine a incorporare, —  sia in sede positiva, sia in 
sede prescrittiva, —  variazioni nella composizione delle grandezze aggregate.
In questo senso, è utile ricordare, non sono disaggregati i modelli di Marx, 
Domar, Leontief, von Neuman, Kaldor, mentre lo è quello di Mahalanobis 
che divide il settore dei beni di consumo in tre sottosettori per distinguere le 
tecniche impiegate, avendo il problema della scelta delle tecniche in India 
una importanza predominante.
Il problema della disaggregazione dei modelli di sviluppo si contrappone 
all’eccesso di preferenza data, specialmente nell’ultimo decennio, a modelli 
aggregati e riconferma l ’esigenza di migliorare il valore conoscitivo dei nessi 
causali accolti dai modelli aggregati pluriequazionali. Si rinuncia così al 
tentativo di spiegare l ’evoluzione della realtà, in questi ultimi modelli, stu­
diata attraverso l ’ipotesi di un permanente equilibrio fra variabili di signi­
ficato insicuro. Non è assolutamente possibile ipotizzare che le esperienze 
passate relative al comportamento delle diverse variabili siano ripetibili in 
modo uguale per le esperienze presenti e future : nel processo economico si 
verificano infatti variazioni delle grandezze nella loro composizione di per 
se stesse e per la reazione delle une sulle altre, perciò una costanza delle ipo­
tesi ad esse relative nel tempo e per sistemi economici diversi non può essere 
convalidata dalla realtà. Anche se ciò potesse verificarsi in alcuni casi, una 
simile eventualità sarebbe da considerarsi del tutto eccezionale.
La via della disaggregazione della modellistica di sviluppo, positiva e 
normativa, è lunga e difficile quanto più ci si vuole addentrare nella comples­
sità dei fenomeni economici presi in esame ma è non meno necessaria. Essa 
vuole giungere a schemi interpretativi che, attraverso un maggior numero di 
variabili, tengano conto di fenomeni e diversificazioni assolutamente non 
trascurabili in un’analisi rigorosa, come ad esempio quelle relative alla com­
posizione del prodotto, alla struttura dell’occupazione ed ai costi relativi al 
commercio estero, alla forma di mercato, alla produttività. 23
di pianificazione o programmazione, da noi presentata negli scritti sopra citati in nota. 
Cfr. anche la definizione di J. T in b e r GEn , « Planning differs from pure forecasting in 
that it is based on thè assumption that thè future course of production and other 
economie variables can be influenced, and it aims at indicating the most desirable 
course », J. T i n b ERGEN, H. B o s , M a th e m a t ic a l  M o d e ls  o f  E c o n o m ie  G r o w th ,  London, 
Me Graw-Hill Book Company, Ine. 1962.
(23) L. S p a v e n t a , 7 m o d e l l i  p lu r is e t to r ia li  d in a m ic i,  in « Rassegna della letteratura 
sui cicli economici », I.S.C.O., cit., p. 8.
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Non si può quindi concordare, in base a quanto finora detto, con le tesi 
di quegli autori che vedono nei modelli aggregati di sviluppo la via per una 
migliore analisi dei problemi dell’equilibrio dinamico oppure per porre in 
luce le interdipendenze esistenti fra le grandezze, a meno che, come nel caso 
di alcuni autori (24), la preferenza per i modelli aggregati di sviluppo sia mo­
tivata da altre ragioni che non siano esclusivamente quelle di esigenze di 
rilevanza interpretative, sul piano positivo, o di esigenze strumentali, subor­
dinate all'inclusione di determinati obiettivi nella programmazione, sul piano 
prescrittivo.
Un esempio tipico, di un modello disaggregato, è quello del Chakra- 
varty (25), nel quale è interessante notare l’esclusione di ogni ipotesi di co­
stanza di composizione del prodotto totale, l ’introduzione di n coefficienti 
di capitale, ciascuno relativo ad uno degli n settori, e, parimenti, ci sembra 
rimarchevole l ’estrema semplificazione del modello stesso, derivante dalla 
totale assenza di relazioni riferentisi all’occupazione settoriale e dalle ipotesi 
di importazioni di materie prime e di macchinari in ogni settore proporzionali 
nello stesso modo alla produzione e agli investimenti di ogni settore.
Ai fini delle tesi fin qui esposte è parimenti degno di nota il fatto che 
la procedura sottolineata dal Tinbergen (26) nell’introduzione ad un suo re­
cente libro, sia ritenuta da questo autore non rigorosa ma accettabile solo 
« come prima approssimazione ». Tale procedura relativa a modelli atti a 
risolvere sul piano prescrittivo i problemi di sviluppo di un sistema econo­
mico, consiste nell’affrontare in un primo tempo il « macro-problema » rela­
tivo a una grandezza, ad esempio, consumo, studiata come aggregato : viene 
poi affrontata e risolta una serie di « micro-problemi » relativi a detta fun­
zione, analizzandone in successivi periodi l ’evoluzione nel tempo e tenendo 
conto della composizione e dei consumi individuali in stadi successivi, cia­
scuno riferito alla distribuzione dell’investimento fra le industrie in un sin­
golo anno.
(24) A. O r a z i a n i , Equilibrio generale ed equilibrio macroeconomico, « Giornale degli 
Economisti e Annali di Economia », nn. 9-10, sett.-ott. 1964, cfr. soprattutto, la conclu­
sione dell’articolo ove è detto : « La critica che abbiamo svolta mostra come i problemi 
dell’equilibrio dinamico si prestino ad essere analizzati meglio nel quadro di modelli 
aggregati quali sono appunto i modelli macroeconomici e contribuisce in tal modo a 
chiarire le ragioni per le quali la moderna analisi dinamica abbia abbandonato l ’im­
postazione dei problemi economici tramandati da Walras e da Pareto, per volgersi 
all’uso di modelli di analisi a struttura aggregata ». A. P r e d e t t i, I modelli aggregati 
di sviluppo e le esigenze di una economia dualistica, « La Scuola in Azione », n. 8, 4 
febbr. 1963, pp. 104-105.
(25) S. C h a k r a v a r t y , The Logic of Investment Planning, Amsterdam, 1959. North- 
Holland Publishing Company.
(26) J. T in b e r g e n  e H. C. Bos, Mathematical Models of Economie Growth, New 
York, S. Francisco, Toronto, London, Me. Graw-Hill Book Company, Ine., 1962.
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Il problema dell'aggregazione pone innumerevoli limitazioni nell’impo­
stazione e nell’uso dei modelli. A  titolo ulteriormente esemplificativo e parti­
colare ricordiamo il problema delle condizioni che giustificano l ’aggregazione 
di fattori, qualitativamente non omogenei, senza ripercussioni sul risultato 
di indagini, riferentesi alla funzione di produzione. Il problema ha avuto 
soluzioni diverse secondo vari autori, dal Malinvaud (27) al Betzel (28), che 
ha posto in luce la possibilità di ottenere una funzione della produzione con 
fattori aggregati equivalente alla funzione originaria agli effetti dell’equili­
brio statico dell’impresa, a condizione che i prezzi dei fattori elementari di 
ciascun aggregato varino mantenendo una proporzione costante fra loro. Ge­
neralizzate per un numero qualunque di fattori, anche la Cobb-Douglas e la 
funzione c.e.s. (Constant elasticity substitution) già introdotta, relativamente 
a due soli fattori, da Arrow, Chenery, Minila e Solow risultano così fatte 
mentre, in generale, data la funzione originaria, la funzione con variabili 
aggregate risulta di tipo diverso e di difficile espressione in forma esplicita.
Tutte queste difficoltà dimostrano infine la grande copia di conoscenze 
e di capacità richieste per l ’impostazione ed il calcolo di modelli in generale 
e in particolar modo per modelli prescrittivi a scopi di programmazione. 
A ll’uopo occorre un grande numero di specialisti di vario tipo nei vari campi 
dell’economia, di statistici e di econometrici e anche di sociologi e psicologi 
per tutte le stime e gli apprezzamenti sui valori di parametri, coefficienti, 
variabili di ogni tipo e per le valutazioni dei relativi mutamenti. Indispensa­
bile appare, per ottenere buoni risultati, sia nel lavoro d’assieme che di sin­
tesi, l ’opera di quelle categorie di economisti, di cui il Tinbergen nel suo 
recente ultimo libro analizza i compiti, ed il cui nome moderno è quello 
specifico di « macroeconomisti » (29).
Infatti, come è stato in più riprese da questo autore sottolineato, non è 
tanto un compito organizzativo il coordinamento che il « macroeconomista » 
deve curare, quanto quello di bandire ogni incoerenza fra le cifre e le relazioni 
che costituiscono lo schema.
Sorge a questo punto la necessità di sottolineare, sia pure di sfuggita, 
le divergenze di opinioni fra gli economisti in merito a quei modelli nei quali 
figurano, in aggiunta a variabili osservabili, anche variabili stocastiche la­
tenti. Come è noto, le variabili osservabili sono denominate endogene quando 
sono grandezze economiche i cui valori possono essere conosciuti solo risol­
(27) M a l i n v a u d , L ’aggrégation dans les modèles économiques, « C a h ie r s  d u  s e m i­
n a n e  d ’ é c o n o m e t r ie  », n . 4 , 1956.
(28) R. B e n t z e l , O h thè aggregation of production functions, « International Eco­
nomie Papers », n. 8, 1958.
(29) Per questo e d  i  s e g u e n t i  r i f e r im e n t i  v e d i  J . T in b e r g e n , Mathematical Models 
of Economie Growth, cit., pp. 5-14.
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vendo il modello, mentre variabili esogene sono chiamate le grandezze che 
si suppongono date.
Se si prende in esame solo un limitato numero di relazioni possibili fra 
variabili, considerandone una parte come variabili esogene, si ha un modello 
a carattere incompleto; ma nessuna complicazione degna di rilievo sorge se 
le interrelazioni fra le variabili esogene e le altre sono di tipo causale e se 
ne è stato tenuto conto nella impostazione del modello. In caso contrario, 
si possono registrare conseguenze sulle approssimazioni dei risultati che si 
hanno applicando il modello. Da ciò scaturisce l ’importanza delle valutazioni 
che devono essere fatte nel fissare i valori di parametri e delle variabili eso­
gene, tenendo più o meno conto delle interdipendenze esistenti fra queste e 
le variabili endogene. Ma non basta : come si è detto prima, in certi modelli 
oltre le variabili osservabili (endogene ed esogene) figurano variabili stoca­
stiche latenti : quelle cioè dovute a fenomeni erratici, le quali gli economisti 
sono soliti considerare come stocasticamente indipendenti dalle variabili eso­
gene. Se una parte di autori giudica tale ipotesi sulle variabili latenti come 
espressione di un’altra ipotesi riferentesi ad una certa relazione causale tra 
le variabili osservabili, questo parere lascia perplessi altri autori. In parti­
colare gli studi di H. Theil (30), ripresi da F. C. Holthe (31), rispondono, 
soltanto in parte, a questi dubbi, aprendo però la via ad una serie di altri 
interrogativi e problemi i quali, per essere quelli che in particolare devono 
essere affrontati dai « macroeconomisti » (nel senso usato dal Tinbergen), 
dànno un quadro abbastanza verosimile della complicazione di siffatti pro­
blemi, risolubili soltanto o mediante ulteriori progressi dell’analisi economica 
oppure mediante la semplificazione degli stessi problemi agli effetti pratici.
D’analisi del primo autore tende a stabilire un criterio per la « perfetta » 
aggregazione partendo da un micromodello stocastico, a variabili esogene 
non stocastiche, sufficientemente rappresentativo della « realtà » per arrivare 
ad un macromodello, alle cui macrovariabili si giunge aggregando le micro­
variabili e determinando, come funzioni dei microparametri, « le quantità 
che l ’economista stima » quando applica il macromodello.
Gli studi dell’Holthe, che ha dedicato vari anni a questo tipo di lavoro, 
anche se hanno fatto progredire l ’analisi, limitano in proposito le innovazioni 
al fatto di considerare le microvariabili esogene come quantità stocastiche 
e di proporre una via atta a stabilire le condizioni, rispetto a siffatte micro­
equazioni, alle quali esista e sia costruibile, una macroequazione con un me­
todo (fra i numerosi in uso ed atti a stabilire una relazione economica quan­
do) H. Theil, Linear Aggregation of Economie Reìations, Amsterdam, 1964.
(31) F .  C . H o l t h e , Economie Shock-Models, Studies in thè Theory of their Con- 
struction, Oslo, Bergen, Norvegian University Press.
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titativa), idoneo a individuare « una buona equazione di previsione » (3~) 
rispetto ai risultati ricercati dal modello.
Se un « macroeconomista » (nel significato attribuito a questo termine 
dal Tinbergen) si appresta ad effettuare una « previsione » sul valore di una 
macrovariabile (o variabile aggregata) avendo a disposizione la forma, ma 
non i parametri di un micromodello stocastico supposto sufficientemente ade­
rente alla realtà, cosa deve fare se si propone di usare un macromodello po­
stulandone la forma analoga a quella del micromodello e calcolando i para­
metri del macromodello dai dati empirici?
L,a via della u good prediction equation » come si è visto or ora, anche 
se, come giustamente sottolinea l ’Holthe, immunizza l ’economista dal « pren­
dersi eccessive confidenze » nelle sue previsioni e tende a mantenerlo su 
binari rigorosamente scientifici ed in stretta correlazione con la realtà, resta 
ancora un tentativo nel quale ancora troppo è affidato ai giudizi di valore del 
ricercatore, anche il più coscienzioso.
Ciò proprio in seguito al punto di vista sostenuto dall’Holthe in con­
trapposizione alla tesi di altri economisti : quando una teoria economica può 
essere espressa da uno « shock-model » (32 3) includendovi determinate variabili 
osservate e altre determinate variabili latenti, la stessa teoria può essere 
espressa da altri modelli in cui figurino le stesse variabili osservate ma altre 
variabili latenti (34). Come è giustamente asserito, se quando si costruiscono 
modelli si usa la regola che le variabili latenti non devono essere correlate 
con le variabili esogene, si può contribuire a selezionare particolari vie di 
espressione di alcune teorie, ma il contenuto della regola non può essere con­
siderato una logica conseguenza dell’accettazione dell’ipotesi sulla relazione 
causale fra le variabili osservate.
Resta comunque ampiamente e ulteriormente convalidata la necessità 
che il « macroeconomista », invocato dal Tinbergen, nella divisione del la­
voro di coordinamento necessario per l ’impostazione di modelli a fini di pro­
grammazione, deve essere scelto come uno specialista non tanto in determi­
nati campi specifici, ma soprattutto in problemi di interdipendenza e che 
inoltre nella soluzione dei modelli siano tenuti presenti anche quegli stru­
menti di analisi rappresentati dalle variabili stocastiche.
In breve, i compiti della macroeconomia, nei quali si riassumono i pro­
blemi attualmente connessi con i limiti di applicabilità nell’impostazione e 
nell’uso di modelli, vanno dall’accertamento delle incompatibilità delle ci-
(32) Nel testo : « a good prediction equation », cf. F. C. Hoi.ThE, cit., pp. 76-79.
(33) a Shock models » sono denominati appunto i modelli di tipo stocastico e cioè 
quelli che implicano, oltre le variabili osservate (endogene ed esogene) anche variabili 
non osservate chiamate latenti o « shock ».
(34) F. C. Hoip'HE, cit., p. 8.
fre (35) e delle relazioni espresse nelle varie equazioni (di definizione, di bilan­
cio, tecnologiche, istituzionali e di comportamento), fino alle determinazioni 
simultanee dei coefficienti (espressione dell’intensità secondo la quale una 
variabile influenza un’altra attraverso particolari legami) ed alla valutazione 
delle soluzioni dei sistemi pluriequazionali. Ciò impone, senza dubbio, anzitut­
to, una precedente divisione del lavoro fra macroeconomisti e specialisti nei vari 
campi riguardo alla scelta delle variabili dei modelli, l'impostazione delle 
singole equazioni, in sostanza la scelta e la impostazione di modelli che ab­
biano un valore operazionale rispetto all’innumerevole quantità di quelli che 
si possono concepire dai singoli studiosi o negli istituti di ricerca.
Tale fine, in pratica, può essere raggiunto solo se viene applicato il meto­
do delle approssimazioni successive o metodo iterativo, per quanto riguarda 
le ipotesi sotto il cui dominio si prendono in considerazione le grandezze 
ed i fenomeni che caratterizzano i modelli. I cambiamenti possono riguardare 
coefficienti, settori, prezzi, tecniche e periodi di produzione nei diversi settori, 
oppure le possibilità di sostituzione (intertemporali, fra fattori di produzione, 
a causa delle relazioni di commercio internazionale, nel livello del consumo 
finale) e ancora tante altre differenziazioni : il tutto è poi ulteriormente com­
plicato dall’esigenza di dover tenere conto del fattore tempo, senza il cui 
computo qualsiasi piano diventa un elemento conservatore o utopistico, secon­
do che la trascuranza del tempo sia per difetto o per eccesso, mentre con il 
calcolo, sufficientemente approssimato, delle variazioni, tutte le equazioni dei 
modelli dovranno ammettere gli eventuali differenti ritmi di cambiamento 
delle grandezze e dei fenomeni d’anno in anno, lungo il periodo preso in 
esame.
Raffronti e conclusioni.
La descrizione e l ’analisi del funzionamento dell’economia nel suo com­
plesso è lo scopo dei modelli matematici macroeconomici di cui abbiamo vo­
luto cercare di individuare alcuni limiti di applicabilità, oltre i quali le 
ipotesi probabili, desunte induttivamente, non si tramutano in assunzioni 
certe dopo la soluzione dei modelli stessi e gli scopi dei modelli rimangono 
un’aspirazione. Siccome nessun modello, però, è totalmente rappresentativo 
dei fenomeni economici, in quanto in ognuno di essi si è dovuto sempre pre­
scindere da qualche interdipendenza fra le variabili ed i parametri, l ’analisi 
potrà senza dubbio affinarsi indagando sui modi secondo cui le soluzioni dipen­
deranno da variazioni nei diversi dati, ricorrendo appunto, in caso di modelli
(35) Cfr. J. T in b e r g e n , Mathematical Models ecc., cit., Introduction e R. F r i s c h , 
La pianificazione economica e il problema della crescita nei paesi di sviluppo, testo 
dell’intervento del Prof. Frisch a un seminario tenuto a Oslo, 8-9 ottobre i960 e pub­
blicato nel n. 2 dell’« Industria », apr.-giugno 1962.
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prescrittivi globali, a quella che Frisch (36) cita come programmazione para­
metrica, applicando cioè metodi parametrici per esaminare l ’andamento delle 
interdipendenze fra i vari tipi di variabili. Ciò non può peraltro bastare, come 
si è già discusso, sia perché alcune di queste interdipendenze sono dovute 
a fattori non suscettibili di un’analisi sistematica, sia per il grado di appros­
simazione della stima dei parametri di tali relazioni effettuate sulla base di 
osservazioni empiriche.
Fa rappresentazione fatta dal W. Leon ti ef (37) del sistema economico nel 
suo complesso come una gigantesca macchina calcolatrice di soluzioni di un 
altrettanto gigantesco sistema di equazioni in cui è stato tradotto un flusso 
incessante di problemi quantitativi, dà un’idea descrittiva dei modelli econo­
metrici e della realtà al tempo stesso, condizionata però dal sussistere della 
libera concorrenza : altrettanto condizionata, sia pure in modo affatto diverso, 
appare altresì la pratica applicazione dei metodi più efficaci basati sull’analisi 
dinamica dell’equilibrio generale, esposta da molti altri autori oltre quelli 
citati in questo studio. Fra i tanti si può ancora ricordare, del Frisch, il 
« modello a canali » (38) multisettoriale che può considerarsi riassuntivo di 
alcuni tentativi di superare le deficienze riscontrate nelle applicazioni dei 
modelli leontieviani : ha una forma generalizzata di bilancio economico na­
zionale, con molteplicità di soluzioni possibili di cui quella effettiva è indi­
viduata dai valori delle variabili indipendenti, non prefissate, che minimiz­
zano la funzione obiettiva della programmazione. L ’eliminazione dell’ipotesi 
restrittiva della non sostituibilità degli inputs inerenti a ciascun settore è 
ottenuta mediante 1’« anello di sostituzione » : un procedimento che aggiunge 
una nuova relazione matematica, come condizione ulteriore delle variabili del 
modello, sostituendo al coefficiente tecnico una ennupla di coefficienti. Nono­
stante però siano eliminate nel modello certe restrizioni comuni ad altri 
come quelle relative all’interrelazione fra settori ed investimenti, non si 
perviene, malgrado il notevole grado di complessità di questo modello, a 
superare i limiti già noti dal punto di vista dell’aggregazione e l ’autore stesso 
esclude ogni possibile uso del modello per una programmazione a più centri 
di decisione interrelati, così come richiede l ’economia nel suo complesso. 
Ritroviamo qui, sotto altra veste, lo stesso problema che abbiamo visto af­
(36) R .  F r i s c h , La pianificazione economica e il problema della crescita nei paesi 
di sviluppo, cit., p. 132.
(37 ) I* p a r a g o n e  è  d i  W. L e o n t ie f  : c f r .  W. L e o n t ie f , Tecniche moderne per la 
pianificazione e previsione economica, « La S c u o la  in  A z io n e  », n . 23, d e l  30 n o v . 1964, 
pp. 5-16.
(38) R. F r i s c h , A Survey of Types of Economie Forecasting and Frogramming and 
a Brief Vescription of thè Oslo Channel Model, Memorandum dell’Istituto di Econo­
mia, Università di Oslo, 1961, pp. 11-39.
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frontare dal fiange e da lui specificato ulteriormente quando, ammessa la 
eventualità, mediante i calcolatori elettronici, di preparare piani alternati­
vi per le differenti possibilità nelle situazioni oggettive o per farne una 
scelta in vista dell’ottimazione, egli (39) si sofferma sul dilemma della for­
mulazione dell’obiettivo dell’economia socialista, esprimibile mediante un 
solo indice numerico oppure una molteplicità di indici di non possibile 
comparazione, ciascuno corrispondente ad un obiettivo diverso. Matema­
ticamente, è il problema se sia possibile o non sia possibile esprimere l ’obiettivo 
relativo al piano, in un’economia socialista, in quantità scalare oppure in un 
insieme di tipo vettoriale con componenti non omogenee e conseguente im­
possibilità di ordinare i vettori. A questo problema, sempre in tema di ap­
plicazione della matematica all’economia socialista, fi auge aggiunge quello 
« delle proporzioni ottimali delle gestioni accentrate e decentrate » (40) cor­
rispondente, secondo noi, nel Frisch (41) all’ « impiramidamento » cioè al 
« problema generale del grado in cui sia possibile decentrare le decisioni e 
del numero ottimo dei livelli in corrispondenza dei quali la macchina delle 
decisioni debba essere organizzata ». I limiti di applicabilità della modellistica 
rispetto alla complessità delle realtà economiche più differenti e le difficoltà 
con esse connesse emergono così ancora una volta. Sono tali limiti di siffatta 
natura da giustificare l ’esigenza di semplificazione dei modelli, così come è 
richiesto nella tesi del Frisch citata all’inizio di questo studio? Oppure è 
valido l ’appello alla « cibernetica economica », fatto dal fiange, per risolvere il 
problema dell’organizzazione ottimale dei centri di gestione dell’economia, 
dopo il suo paragone sull’alternativa dell’utilizzazione dei pompieri accentrati 
nella capitale di un paese oppure decentrati in ogni via?
A noi sembra che molti dei limiti di applicabilità della modellistica pos­
sano diminuire nella misura in cui non si chieda di basare i modelli su dati 
troppo opinabili : le decisioni economiche più determinanti saranno affidate 
alla razionalità e non al caso o all’arbitrio, quanto più l ’interesse della col­
lettività, soprattutto in tema di programmazione, potrà influire su alcune 
grandezze. Molte variabili o parametri, le cui interdipendenze complicano i 
problemi in progressione a ragione non lineare ma quadratica o addirittura 
ennesima, potrebbero assumere i valori risultanti da modelli decisionali per 
la ricerca di valori ottimi, se questi modelli potessero essere impostati in modo 
che il numero delle ipotesi sui valori da attribuire alle diverse variabili o 
parametri potesse essere ridotto.
Sulla base di quanto tutto sopra esposto possiamo quindi ribadire la con­
to )  O. L ance, Il ruolo della matematica nella pianificazione economica, cit., 
pp. 296-297.
(40) O. Lange, Il ruolo della matematica ecc., cit., p. 298.
(41) R. Frisch, La pianificazione economica ecc., cit., p. 134.
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finzione che l ’analisi mediante modelli non può avere, per ora, capacità euri­
stiche eccezionalmente operazionali : a ciò esplicitamente acconsente, fra gli 
altri, perfino un antesignano della tecnica della programmazione lineare, E- 
V. Kantorovic (42), quando riconosce l ’impossibilità di rappresentare tutto 
il processo economico con modelli econometrici tanto particolareggiati al 
punto di esigere milioni di tipi di prodotto con miliardi di dati. Egli ammette 
la possibilità di una riduzione in scala (secondo l ’uso corrente della parola 
« modello ») di quanto più importa della realtà o di parti di essa, mediante 
procedimenti di approssimazioni successive, partendo da un sistema di mo­
delli in cui ne figurino uno relativo all’economia nazionale collegato con 
modelli settoriali, locali e per gruppi d’azienda, con ricerche di programma­
zione dinamica basata su inputs non in funzione lineare né in proporzioni 
fisse rispetto agli outputs, e su una pluralità di inputs, di outputs e di tecni­
che per ogni settore.
A conclusione del presente studio si trae pertanto conferma ancora una 
volta dell’utilità dell’analisi economica mediante modelli, purché se ne cono­
scano i limiti dì ricerca e di applicazione e ne siano ben precisati i fini : tale 
analisi consente infatti di diminuire l ’incertezza di valori relativi a grandezze 
e a fenomeni economici. A questo proposito, ai fini dell’operatività dei mo­
delli, è di importanza fondamentale, secondo noi, saper veder chiaro nel­
l’impostazione e nei risultati dei modelli, né pretendere, ai fini di program­
mazione, molto più da essi di quanto si richiede dai risultati delle analisi, 
il più scientificamente esatte possibile, dei bollettini metereologici per la na­
vigazione aerea : la sorte dei passeggeri e dei veicoli non può essere affidata 
al caso, né all’arbitrio ma dipende anche e soprattutto dal personale delle 
stazioni di terra e di volo.
G ino G u g l ie l m i
Modena, Università.
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P R O B L E M I ECONOM ICI E SO C IA L I 
D E L L A  R IC E R C A  FO N D A M EN TA LE (*)
I. Introduzione.
Una delle postulazioni fondamentali della teoria economica, che per 
lungo tempo ha avuto l ’appoggio di praticamente tutti gli economisti, 
è la circostanza che la concorrenza pura, date le condizioni necessarie, 
deve inevitabilmente condurre a un optimum paretiano. L ’optimum pa- 
retiano, naturalmente, implica una allocazione ottimale delle risorse (’ ).
La conclusione è logicamente valida; l ’unica difficoltà è che spesso 
si danno situazioni (2) in cui mancano le condizioni necessarie. In questi 
casi il meccanismo di mercato non riuscirà a raggiungere autonomamente 
l ’ottimo. In sostanza è questa incapacità di raggiungere l ’optimum che 
giustifica la politica pubblica.
Questo articolo non tratterà di tutte le situazioni in cui non sono soddi­
sfatte le condizioni necessarie. Tratterà invece di alcune di esse in relazione 
alla « produzione » di conoscenze scientifiche fondamentali (o di base), e 
precisamente dei problemi che si danno in presenza di a) economie 
esterne, b) rischio e c) divergenza fra tasso di sconto sociale e privato 
in relazione ai vantaggi futuri.
II. Reimpostas'one del problema generale.
L ’esistenza di economie esterne nelle attività della ricerca fondamen- *12
(*) Questo articolo è il risultato di una ricerca condotta alla George Washington 
University con un contributo della NASA (Ns G 425). Desidero ringraziare il Dr. Charles 
Stewart e Scott Sutton, entrambi della George Washington University per i loro nume­
rosi e utili commenti. De conclusioni sono tuttavia interamente dell’autore.
(1) A. P. L erner, The Economics of Control, The Macmillan Company, New York, 
1944, cap. 2.
(2) Francis M. Bator, Anatomy of thè Market Fatture, <1 Q.J.F. », agosto 1958, 
PP- 351-3 7 9 -
PROBLEMI e c o n o m ic i e  SOCIALI DELLA RICERCA FONDAMENTALE 595
tale è già stata discussa da parecchi autori e specialmente da Machlup (3) 
e Nelson (4). Nostro scopo è qui di sviluppare e, se necessario, qualificare 
gli argomenti fondamentali addotti da questi autori.
Nelson sostiene che dalle spese per la ricerca fondamentale la so­
cietà si aspetta un flusso di vantaggi futuri che non maturerebbero senza 
questa spesa. Scontando questi vantaggi futuri per un « adeguato fat­
tore di sconto » si avrà il valore sociale di una data spesa —  X,- —  per 
la ricerca fondamentale. La società deve naturalmente considerare anche 
il costo di questa ricerca e il modo migliore di farlo è di considerare il 
valore delle cose cui si deve rinunciare per produrre la ricerca fondamen­
tale. In altre parole, è necessario considerare il costo opportunità della 
ricerca fondamentale. Così il costo sociale di questa ricerca sara il valore 
scontato di ciò cui la società deve rinunciare per produrre la ricerca fon­
damentale.
Determinato il valore sociale globale e il costo sociale globale, lo 
stanziamento ottimo sarà quello che ne massimizza la differenza. Simbo­
licamente, chiamando au a2 ... an i vantaggi annuali per un periodo di n 
anni derivati dalla spesa attuale in ricerca fondamentale, il valore sociale
n ^
attuale è dato da E ,, > dove r è il saggio sociale di sconto.
* i (* + r)
Chiamando bh b2 ... i ,  i costi sociali annuali misurati in termini di 
ciò cui la società dovrà rinunciare durante un periodo di n anni per produrre 
di, a2 ... an, il costo sociale attuale è dato da
n __ b_,__
i = i  (i + i')‘
Allora il conseguimento di un optimum vuole massimizzata la differenza
n a‘ _  n h
(i + r y ~ i S I (i + r)'
In altre parole X, —  investimento in attività di ricerca fondamen­
tale —  dovrebbe variare in modo che la differenza tra il valore sociale e 
il costo sociale —  il vantaggio sociale —  sia massimizzata. Ora capita 
sovente che il valore marginale di « una produzione » sia per la società 
maggiore del valore marginale secondo l ’individuo che la produce. La
(3) Fritz M a c h u u p , The Production and Dìstribution of Knowledge in thè United 
States, Princeton University Press, Princeton, 1962, cap. V.
(4) Richard P. Nelson, The Simple Economics of Basic Scientific Research, « J.P.E. », 
giugno 1959.
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divergenza fra i calcoli costi-vantaggi privati e sociali è il risultato di 
non indipendenza nelle funzioni di produzione o in quelle di consumo (6). 
In situazioni di questo genere l ’allocazione delle risorse che massimizza 
i profitti privati non sarà ottimale. La ragione è chiara. La massimizza­
zione del profitto esige che ogni azienda investa in ricerca fondamen­
tale fino al punto in cui CM interseca i vantaggi marginali dell’azienda 
conseguibili dalla ricerca fondamentale. Ma la curva del vantaggio mar­
ginale dell’azienda è più in basso di quella della società data l ’esistenza 
di economie esterne; perciò, dal punto di vista della società, il massimo 
profitto dell’azienda implica un sotto-investimento di risorse in ricerca 
fondamentale.
III. Sviluppo del punto di vista di Nelson sulle economie esterne.
L  essenza dell’argomento di Nelson sembra generalmente valida. 
L ’ambito di validità dipenderà comunque dal tipo di situazioni preva­
lenti e da altri fattori analizzati in questo paragrafo. Consideriamo alcune 
situazioni assumendo che l ’attività di ricerca fondamentale dia origine a 
economie esterne ma non a diseconomie esterne.
a) La prima situazione da considerare è quella di un’impresa che ha 
esclusivo interesse alla produzione di ricerca fondamentale. In questi 
casi la curva del vantaggio marginale dell’impresa (VMP) e la curva del 
vantaggio marginale della società {VMS) coincideranno e l ’investimento 
dell’impresa in ricerca fondamentale non solo massimizzerà i profitti, ma 
sarà anche un optimum sociale. 5
(5) F. Bator, loe. cìt., p. 358.
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Questo caso sarà probabilmente piuttosto raro e limitato ad alcune 
aree molto specializzate. E ’ un caso in cui, forse a causa della forza mo­
nopolistica, solo un’impresa o un ente è in condizione di beneficiare del­
l ’informazione fornita da un certo programma di ricerca fondamentale; 
è il solo caso che non richieda intervento di natura correttiva da parte 
della società. O, più specificatamente, nessuna « politica di bilancio » 
sebbene possa certamente richiedere una certa legislazione se questa si­
tuazione nasce da un monopolio.
b) Supponiamo ora che una sola impresa o ente si occupi di ricerca 
fondamentale in certi settori, ma che altre si avvantaggino dei suoi ri­
sultati (cioè che esistano economie esterne). In questi casi l ’intersezione 
di MC con la curva del vantaggio marginale comporterà un sotto-inve­
stimento perchè la curva del vantaggio marginale sociale sarà al di sopra 
della curva del vantaggio marginale dell’impresa o dell’ente. Quindi 
il fatto che un ente governativo anziché una società privata si occupi di 
ricerca fondamentale non implica che non vi sarà sotto-investimento. Fin­
ché i progetti di ricerca degli enti sono specifici —  e non parte di una 
politica nazionale unificata —  vi sarà pericolo di distorsione o di sprechi. 
La ragione sta nel fatto che l ’ente può non prendere in considerazione le 
economie ad esso esterne, ma solo quelle interne al governo o all’economia.
Per esempio, la N A S A  può programmare uno schema di ricerca sul­
la resistenza dei metalli ad alte temperature. Essa può considerare il 
valore dei rendimenti (per la N ASA) e dei costi. In base a questo calcolo 
dei costi-vantaggi può decidere se dar corso o meno al progetto in que­
stione. Ma supponiamo che altri enti e la stessa industria privata possano 
trarne vantaggio e che la N A SA  ignori queste conseguenze. Essa al­
lora, in base alla valutazione costi-vantaggi interni, potrà iniziare un al­
tro progetto che, dal punto di vista « sociale », è meno conveniente del 
primo, sebbene per essa più vantaggioso. Col risultato di creare distor­
sione a favore della ricerca applicata, più conveniente dal punto di vista 
interno, a danno della ricerca fondamentale. Questa è la ragione per cui 
l ’atomizzazione dei programmi federali di ricerca e sviluppo su diversi enti e 
la mancanza di un metodo globale può condurre a gravi distorsioni nello 
stanziamento delle risorse. Non esiste sinora nessun ente governativo che 
controlli il bilancio Ricerca e Sviluppo nel suo insieme tranne i programmi 
specifici dei singoli enti.
c) Consideriamo adesso il caso in cui solo due imprese siano inte­
ressate a una certa produzione di ricerca fondamentale. Supponiamo dap­
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prima che non vi siano economie esterne all’infuori di questa industria 
di due imprese. Per esempio, che la ricerca riguardi qualche settore della 
difesa, senza alcuna possibilità di applicazione all’infuori di questa in­
dustria. Allora qualsiasi scoperta andrà a vantaggio delle due imprese 
considerate e di nessun altro. Supponiamo inoltre che a ognuna delle due 
imprese risulti difficile tenere segreti i risultati delle proprie ricerche, 
o per il fatto che gli scienziati possono passare da un’impresa all’al­
tra o per l ’impossibilità di garantirsi con strumenti tecnologici o 
legali. In una situazione di questo genere, che cosa accadrà alla ricerca 
fondamentale? La risposta dipenderà in primo luogo dal tempo che in­
tercorre tra il momento in cui l ’impresa A effettua la scoperta scientifica 
e quello in cui l ’impresa B ne riceve informazione ed è in grado di farla 
sua —  ritardo di frizione. In secondo luogo, è importante avere qualche 
idea del periodo di tempo intercorrente tra il momento in cui questa ul­
teriore conoscenza scientifica viene acquisita e il momento in cui se ne 
ritiene possibile l ’utile applicazione —  e quindi il brevetto —  ritardo di 
utilizzazione. In terzo luogo può essere importante sapere se la ricerca 
fondamentale riguarda settori che possono condurre a scoperte che ri­
durranno il costo di produzione delle attrezzature esistenti —  come il 
transistor —  o settori che più probabilmente fabbricheranno nuovi pro­
dotti ■—  come la ricerca di Carother per il nylon.
In queste circostanze, si può ritenere che, quanto più lungo è il ri­
tardo di frizione relativamente al tempo di utilizzazione, tanto maggiore 
sarà il desiderio di ogni impresa di effettuare la ricerca indipendente­
mente l ’una dall’altra. Questa conclusione si fonda sul ragionamento se­
guente. Un breve ritardo di utilizzazione implica che, dedicandosi alla 
ricerca fondamentale, un’impresa sviluppi certe capacità e attitudini che 
rendono più facile e immediata l ’applicazione commerciale di talune 
scoperte; queste capacità devono essere sviluppate e non possono essere 
acquisite da un giorno all’altro.
Se inoltre la ricerca è tale da poter condurre a una riduzione del 
costo di produzione, diventa ancora più probabile che ogni singola im­
presa intenda dar corso a un intenso programma di ricerca fondamen­
tale (6). Infatti, se l ’impresa A fosse in grado di effettuare una scoperta
(6) Tuttavia, dato lo schema di contratto prevalente nei rapporti col Governo — 
costo più spese fisse (C.PFT?) — la ricerca dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla 
scoperta di nuovi prodotti a scapito della riduzione dei costi. Ciò implicherebbe congegni 
complicati e costosi. Sono infatti state fatte molte critiche al programma spaziale 
americano troppo sofisticato rispetto a quello sovietico.
che conduca a una riduzione dei costi unitari dei suoi prodotti, per sem­
plicità supposti omogenei dal punto di vista del compratore, essa potrebbe 
escludere l ’impresa B dal mercato, semplicemente riducendo il prezzo del 
prodotto.
L ’omogeneità del prodotto in questo settore è certamente un’ipotesi 
molto audace. Tuttavia, se il compratore specifica rigorosamente il pro­
dotto in termini di prestazione, egli considererà omogenei due prodotti 
(per esempio due tipi di aerei) che rispondano ai requisiti.
Può ad es. considerare omogenei due tipi di aerei se possono volare 
alla stessa velocità e per la stessa distanza con lo stesso carico. In questo 
caso verrà scelto quello meno costoso.
La possibilità che possa accadere qualcosa del genere almeno in un 
settore —  forniture militari —  è stata infatti suggerita all’autore (7). 
Il ritardo di utilizzazione può essere estremamente breve in questo set­
tore stante la procedura di aggiudicazione. In questo settore un’impresa, 
per aggiudicarsi un contratto, non ha bisogno di mostrare in anticipo 
tutti i dettagli pratici dell’applicabilità di una certa scoperta di ricerca 
fondamentale. Basta riesca a dimostrare che esiste una buona probabi­
lità che una scoperta recente e ancora segreta possa aprire buone possibilità 
pratiche. Per l ’ impresa ciò implica che le scoperte scientifiche siano uti­
lizzate. Se vi è qualche validità in questa conclusione, sembra molto pro­
babile che la maggior parte delle imprese del settore avrà interesse alla 
ricerca fondamentale. Allo stesso tempo si cercherà di tener segreti i 
risultati allo scopo di rendere più lungo il ritardo di frizione.
Se questo ragionamento è valido, si potrà concludere che, in questo 
caso specifico, il sotto-investimento in ricerca fondamentale attribuibile 
all’esistenza di economie esterne (all’impresa) non sarà un fatto grave. 
Ciò è particolarmente vero nel caso di appaltatori per conto della difesa 
impegnati in ricerche specializzate senza applicazioni civili —  cioè senza 
economie esterne (all’industria della difesa) (8).
d) Nel caso sopra menzionato abbiamo supposto che vi siano econo­
mie esterne all’azienda, ma che non vi siano economie esterne all’indu­
stria (costituita dalle due aziende). Supponiamo ora, più realisticamente, 
che vi siano anche economie esterne all’industria stessa. In altre parole 
assumiamo che i profitti sociali eccedano i profitti privati delle due azien­
de insieme. Per semplificare il caso supponiamo anche che le due aziende
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(7) Da John Diesem della I.D.A.
(8) Ma vedi nota 6, sopra.
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che costituiscono l ’industria si uniscano e che decidano di effettuare un 
programma di ricerca fondamentale insieme. Inoltre scontiamo il proble­
ma dell’utilità del doppio sforzo di ricerca (9). In questo caso, l ’industria 
investirà in ricerca fondamentale sino a quando MC e la domanda « del­
l ’industria » che produce ricerca fondamentale si intersecano; cioè fino a 
E, ciò che dà una produzione di ricerca fondamentale di OQ.
Ovviamente OQ, sebbene sia un optimum dal punto di vista dell’in­
dustria, non lo è dal punto di vista del paese. La ragione di ciò è che 
l ’inclusione dei vantaggi esterni all’industria sposterebbe a destra la sche­
da di domanda di ricerca fondamentale D, dando un punto d ’intersezione 
alla destra di E  e una produzione di ricerca fondamentale maggiore di 
OQ. Nella Fig. 3 supponiamo che CM  rappresenti il costo marginale sia 
privato che sociale della ricerca fondamentale.
__________  Fig- 3
(9) Charles J. H itch and Ronald N. McK ean, The Economics of Defense in the 
Nuclear Age, Harvard Press, 1963, pp. 249-250.
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Supponiamo cioè che non vi siano economie esterne. Sia VMP la do­
manda privata (o dell’industria) di ricerca fondamentale. Parimenti, sia 
VMS la domanda della stessa da parte della società —  dell’industria e 
di altri. L ’impresa privata —  se nessuna altra organizzazione effettua 
ricerca fondamentale —  fornirà solo una produzione OQ. Ma l ’optimum 
sociale richiede che la produzione sia O Q vi è quindi un sotto-investi­
mento di OQ' per ricerca fondamentale.
E ’ questa certamente la situazione più frequente ed è quella discussa 
da Nelson e altri. La stessa conclusione può essere applicata a più di 
due imprese. Quando il numero delle imprese in un’industria aumenta, 
se queste hanno ancora un programma di ricerca fondamentale in co­
mune, il sotto-investimento conseguente dovrebbe essere identico a quello 
dell’industria con due imprese. In altre parole, il programma congiun­
to dovrebbe compensare le economie esterne a imprese ma interne al­
l ’industria; non riuscirebbe invece a compensare le economie esterne al­
l ’industria come un tutto. Così, indipendentemente dal numero delle 
imprese di un’industria, un laboratorio comune dovrebbe fornire un in­
vestimento in ricerca fondamentale ottimo dal punto di vista dell’indu­
stria, ma non anche dal punto di vista della società.
Dal punto di vista dell’industria, man mano che il numero delle im­
prese aumenta, l ’investimento in ricerca fondamentale può tuttavia di­
minuire anche con un programma comune. E ’ il classico problema di 
finanza pubblica, sul modo di indurre ogni beneficiato a contribuire nella 
misura del vantaggio ricevuto (10). Com’è impossibile indurre i contri­
buenti a riconoscere i vantaggi derivati da un progetto pubblico (per es. 
il controllo idrologico), man mano che il numero delle imprese aumenta 
diventerà sempre più difficile indurle singolarmente a contribuire in pro­
porzione ai vantaggi conseguiti. A ll’impresa converrà sottovalutarli.
Solo un accordo arbitrario che facesse dipendere il contributo di ogni 
impresa da qualche indice oggettivo —  vendite, valore aggiunto o occu­
pazione —  potrebbe superare, sebbene non risolvere, questo problema.
Escludendo uno sforzo di ricerca congiunto, ci si aspetterebbe che 
la ricerca fondamentale diventi sempre più insufficiente man mano che il 
numero delle imprese aumenta. Ciò in quanto all’aumentare del numero 
delle imprese il rapporto dei vantaggi ottenibili rispetto al costo inerente 
diminuirà. Nel caso estremo della concorrenza pura, non ci sarebbe pres­
soché nessuna ricerca fondamentale.
(io) Paul A. S amueuSon, The Pure Theory of Public Expenditure, « Review of 
Economics and Statistics », Nov. 1954.
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L  esistenza di istituzioni sociali —  università, organizzazioni non 
lucrative, enti governativi ecc. —  allevia in parte il problema senza tut­
tavia risolverlo completamente. Gli è che queste istituzioni hanno ten­
denza a introdursi in settori quasi completamente trascurati dall’impresa 
privata, come, per esempio, la medicina e l ’agricoltura. La maggior parte 
degli altri settori soffre pertanto del sotto-investimento sopra discusso. 
Va tuttavia notato che i settori « invasi » dal governo e da altre isti­
tuzioni sociali hanno ricevuto, in confronto agli altri, troppo investimen­
to, mentre quelli abbandonati all’industria ne hanno ricevuto troppo 
poco. In altre parole, dobbiamo porci l ’importante questione : se l ’allo­
cazione tra i vari campi della scienza è ottimale. In caso negativo, quali 
campi (per es. fisica, chimica, biologia ecc.) sono stati troppo sviluppati 
e quali troppo poco? Ci dedichiamo a tutti gli aspetti della conoscenza 
con la stessa intensità o stiamo sviluppando alcuni campi più di altri? 
Stiamo raggiungendo uno « sviluppo equilibrato » o stiamo sviluppando 
strozzature dando troppa importanza ad alcuni campi e non fornendo ad 
altri l ’aiuto necessario? Graficamente, se supponiamo che i contorni del­
ie Figg. seguenti rappresentano le frontiere della conoscenza scientifica 
in vari periodi di tempo coi diversi campi distribuiti lungo le linee, lo 
sviluppo scientifico segue la Fig. 4 o la Fig. 5? Questi problemi non do­
vrebbero essere ignorati.
IV. Rischio e investimento nella ricerca fondamentale.
Un altro fattore che porta al sotto-investimento in ricerca fonda- 
mentale è il rischio che questo tipo di investimento comporta. Ogni volta 
che il rischio è scontato dai privati diversamente dall’ottimo sociale, 
quell’ottimo non sarà raggiunto. Il raggiungimento di un optimum ri­
Fig. 4 Fig- 5
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chiede che un’attività per la quale il valore attuale atteso eccede il costo 
scontato venga effettuata indipendentemente dal variare di quella attesa.
In pratica tuttavia questo non si verifica perchè « gli individui ge­
neralmente evitano il rischio » (“ ), il che naturalmente risulta dalla leg­
ge dell’utilità marginale decrescente del reddito. Nel caso dei profitti, vi 
sono naturalmente altri fattori specifici che fanno preferire ai dirigenti 
industriali investimenti più sicuri ad altri più rischiosi. Supponiamo che 
un’azienda possa scegliere fra 1’investire una data somma in un progetto 
di ricerca fondamentale X¡ con deviazione standard a, in un progetto 
di ricerca applicata X 2 con a2, o in un progetto di sviluppo X 3 con a3 . 
Supponiamo anche che il rendimento medio atteso dai tre progetti sia lo 
stesso, cioè a, = a2 = a3, ma che le deviazioni standard siano molto dif­
ferenti tale che a; >  a2 >  a3, ne segue quindi che X 3 sarebbe preferito a 
X 2 e X 2 a Xj o, in altre parole, che la ricerca fondamentale verrebbe evi­
tata in favore della ricerca applicata e specialmente dello sviluppo. Que­
sta a sua volta condurrebbe ad una allocazione di risorse diversa da 
quella richiesta dall’ottimo sociale.
La creazione di vasti dipartimenti di ricerca nelle grandi imprese ha 
fornito un ambiente favorevole alla ricerca fondamentale. Ciò è stato pos­
sibile iniziando molti progetti —  tutti di media misura —  nello stesso 
tempo. A ll’aumentare del numero dei progetti aumenta anche la proba­
bilità di riuscire almeno in uno di essi e di diminuire il rischio.
E ’ pure interessante notare che anche il sistema fiscale sembra di­
scriminare contro l ’accrescimento della ricerca fondamentale. Supponia­
mo infatti che per la differenza dei rischi e l ’avversione ad essi un’impresa 
sia indifferente fra un progetto di sviluppo con un supposto tasso di ren­
dimento medio sperato del 10%, un progetto di ricerca applicata con un 
tasso di rendimento medio atteso del 20%, e un progetto di ricerca fon­
damentale al 30%. In altre parole, ci vuole una differenza del 10% per­
chè l ’impresa preferisca il progetto di ricerca applicata a quello di svi­
luppo e del 20% per compensare il maggior rischio del progetto di ri­
cerca fondamentale.
Data l ’imposta sul reddito delle società, questi tassi devono essere 
approssimativamente dimezzati. Così il rendimento detratte le tasse di­
venterebbe 5% nel primo progetto, 10'% nel secondo e 15% nel terzo. 
La differenza tra il progetto di sviluppo e quello di ricerca fondamentale 
sarebbe ridotta dal 20 al 10%. Ma se il 20% era necessario per compen­
di) Kenneth J. A rrow, Uncertainty und thè Welfare Economías of Medicai Care, 
w A.E.R. », die. 1963, p. 959.
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sare la differenza di rischio, ciò significa che le società eviterebbero ora 
un progetto di ricerca fondamentale il cui tasso di rendimento incluse 
le tasse fosse solo del 30%. L ’impresa sarebbe cioè indifferente fra un 
progetto di sviluppo con tasso di rendimento del 10!% e uno di ricerca 
fondamentale con tasso di profitto del 50% perchè questo, detratte le tasse, 
lascerebbe una differenza del 20% (cioè 5% contro 25%).
La conseguenza di tutto questo è pertanto una discriminazione contro 
la ricerca fondamentale in favore della ricerca applicata e di sviluppo. 
Un’ulteriore conseguenza è la discriminazione per settori scientifici in 
favore di quelli meno rischiosi. Infatti non tutti i settori scientifici sono 
altrettanto rischiosi. In alcuni, la ricerca è discretamente prevedibile 
(per es. alcuni campi della chimica), in altri (per es. fisica nucleare) si 
possono avere scoperte solo sporadiche ma molto importanti. Anche qui 
ancora vi sarà una naturale tendenza a investire di più nei primi che 
nei secondi. Naturalmente se i vantaggi attesi sono molto alti (ad es. 
cura del cancro) e vi è cosciente sforzo « sociale », il problema non sus­
sisterà.
Infine, a parte le economie esterne, più un campo scientifico è ri­
schioso e maggiore l ’importanza della scoperta attesa, più dovrebbe es­
sere socialmente appoggiata la ricerca in quel campo.
V. Orizzonti temporali e investimenti in ricerca fondamentale.
Per raggiungere un ottimo è necessario, fra l ’altro, che la prefe­
renza temporale per le imprese non sia diversa dalla preferenza tempo­
rale per la società come un tutto. In altre parole, è necessario che il 
saggio sociale di sconto sia lo stesso di quello privato. Ogni volta che gli 
individui scontano guadagni o vantaggi futuri a un saggio più elevato 
del tasso sociale, si avrà sotto-investimento nell’attività in questione.
La decisione di un’impresa per un tipo di attività di ricerca, poniamo 
fondamentale, piuttosto che un altro tipo dipenderà dal suo « orizzonte ». 
Più fondamentale è la ricerca, più lungo sarà l ’intervallo fra l ’inizio del 
progetto e il momento in cui si potranno trarre vantaggi « commerciali ». 
La ricerca fondamentale è analoga al modo più indiretto di produrre 
merci. L ’impresa, e in questo caso anche la società, può scegliere tra un 
rendimento più immediato derivante da un progetto di ricerca di sviluppo 
o applicata —  o ancor più da investimento di capitale —  e rendimenti 
più lontani e maggiori derivanti dalla ricerca fondamentale. Poiché il 
saggio di sconto che sarà applicato ai vantaggi netti futuri dipenderà
dall’ « orizzonte » dell’unità produttiva, è logico aspettarsi che più lungo 
sara l ’orizzonte temporale dell’unità produttiva, più basso sarà il saggio 
di sconto.
A  questo punto è interessante notare che la teoria della massimizza­
zione del profitto d’impresa non è mai stata d’accordo sul profilo tem­
porale (orizzonte) del processo produttivo. In altre parole, è l ’intenzione 
dell impresa di massimizzare i profitti per questo mese, per sei mesi, per 
tutto l ’anno, per i prossimi cinque o 15 anni? (12). E ’ quanto la teoria 
dell’impresa non ci ha mai detto. Ma una risposta è importante per il 
nostro problema. Se scopo dell’impresa è di massimizzare i profitti per 
un periodo breve e questa non si cura del periodo che seguirà, l ’impresa 
probabilmente non effettuerà nessuna ricerca.
Se l ’impresa è interessata ai prossimi cinque anni e non più, si con­
centrerà sullo sviluppo dello sforzo di ricerca e sviluppo. Se è interessata a 
un periodo di io anni, farà ricerca applicata e di sviluppo. Ma se l ’orizzonte 
temporale è molto lungo, allora troverà più conveniente occuparsi di 
ricerca fondamentale perchè generalmente i vantaggi della ricerca fon­
damentale non matureranno che molto più tardi. In altre parole, il sag­
gio di sconto assunto dall’impresa dipende dal suo orizzonte temporale, 
e la scelta fra le opportunità alternative d’investimento dipende dal sag­
gio di sconto, come ha fatto osservare molto tempo addietro Irving Fi- 
sher (13). Questo vale naturalmente supponendo che l ’impresa non possa 
vendere il prodotto della ricerca; in pratica, poiché i brevetti possono 
essere venduti ma non la produzione di ricerca fondamentale, ciò fornirà 
una ragione ulteriore della distorsione dello schema allocativo a favore 
della ricerca applicata.
Abbiamo così altre ragioni per cui il sistema della libera impresa può 
sotto-investire nella ricerca fondamentale oltre al rischio e alle economie 
esterne. Anzitutto società differenti possono avere orizzonti temporali 
differenti in modo che quelle con orizzonti temporali più brevi investi­
ranno nella ricerca fondamentale relativamente di più delle altre. Di 
ciò si ha evidenza nelle interviste della N .S.F . del 1956 (14). In secondo 
luogo è probabile che in media tutte le imprese abbiano un orizzonte 
temporale più breve di quello della « società ».
(12) K. B o u l d in g , The Theory of thè Firm in thè Last Ten Years, « A.E.R. », 
die. 1942, p p . 791-802.
(13) Irving Fisher, The Theory of Interest, Kelley and Millman, New York, 1954.
(14) R. R. N e l s o n , The Economics of Invention; A Survey of thè Literature, « The 
Journal of Business », aprile 1959, p. 124.
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Possiamo quindi concludere che, data questa divergenza di orizzonte 
temporale tra la società e le imprese private, ci si aspetterebbe un inve­
stimento discriminante in favore della ricerca applicata. La distorsione 
non è limitata all’impresa privata, ma caratterizza anche molti sforzi di 
ricerca governativi. Anche qui, quando la ricerca è diretta a un fine 
specifico, la sua realizzazione sarà di generale importanza e le scoperte 
che possono venire sfruttate fra dieci anni saranno scontate a un saggio 
più elevato del « saggio sociale ».
VI. Conclusione.
Quali le conclusioni? Prima di tutto, sembra ragionevole concludere 
che sono molti i fattori che tendono a condurre a un’allocazione delle ri­
sorse inferiore all’ottimo. In secondo luogo, è stato notato che gli sforzi 
congiunti delle imprese di un’industria non risolvono il problema fonda- 
mentale per a) l ’esistenza di economie esterne all’industria come un tutto 
e b) per la difficoltà di far contribuire le imprese in proporzione ai 
vantaggi conseguiti. La difficoltà è accresciuta dal fatto che i van­
taggi non possono essere previsti poiché l ’incertezza è una delle princi­
pali caratteristiche nello sforzo di ricerca fondamentale. In terzo luogo, 
è stato illustrato che neanche l ’azione governativa a sostegno della ricerca 
fondamentale risolverà il problema finché la ricerca è indirizzata a fini 
specifici e gli enti ignorano gli « spill-overs » che risultano dai loro pro­
grammi (15).
L ’analisi sembra infine suffragare in molti punti la tesi di Galbraith, 
che l ’impresa moderna, grande e diversificata, fornisce un ambiente idea­
le per la scoperta di nuove conoscenze —  per lo meno del tipo che con­
duce all’aumento della produttività industriale. Infatti le grandi imprese 
saranno in grado di appropriarsi larga parte dei vantaggi derivanti dalle 
loro attività di ricerca fondamentale; saranno in grado di suddividere il 
rischio tra i molti progetti di ricerca indipendente e avranno anche un 
orizzonte temporale non troppo diverso da quello della società.
V ito  T a n z i
Washington, D. C.
The George Washington University
(15) J. K. G a i.braiTh , American Capitalism, Hamish Hamilton L,td., p. 91.
L A  FU N ZIO N E  D I GO M PERTZ 
N E L L A  R A P P R E S E N T A Z IO N E  A N A L IT IC A  
D E L L E  C U R V E  DI PO PO LA ZIO N E
I - L ’evoluzione, nel tempo, della consistenza numerica di una popola­
zione dipende dall evoluzione della fecondità e della mortalità, da una parte, 
e da quella delle migrazioni, dall’altra. Senonchè, la fecondità, la mortalità 
e le migrazioni, oltre ad essere tra loro interdipendenti, sono altresì in re­
lazione, più o meno stretta, con molteplici manifestazioni di ordine biologico 
e sociale : ciò rende molto complesso il fenomeno demografico e non certo 
agevole l ’analisi del fenomeno stesso.
In particolare : la complessità e la natura stessa del fenomeno demografi­
co costituiscono il maggior ostacolo alla ricerca della legge di sviluppo nu­
merico della popolazione : legge intesa come u relazione —- tra ammontare 
della popolazione e tempo —  valida, sub specie aeternitatis, per qualsiasi 
territorio, e idonea a fornire la spiegazione del fenomeno (ossia, a porre in luce 
le cause che, agendo sul fenomeno, ne determinano l ’andamento espresso 
dalla legge stessa) » ('). Nel fatto, perciò, riesce possibile solo la ricerca della 
« legge » secondo la quale una popolazione si è sviluppata, numericamente, 
in un dato intervallo di tempo. La « legge » così determinata è, ovviamente, 
valida solo per la popolazione e l ’intervallo di tempo considerati.
La ricerca della « legge » di sviluppo di una popolazione viene, di solito, 
effettuata adattando alla serie storica della popolazione una funzione analitica : 
funzione che sia idonea a descrivere, in maniera soddisfacente, l ’evoluzione 
del fenomeno ed a fornire, possibilmente, una spiegazione del fenomeno 
stesso.
Tra le funzioni assunte per la rappresentazione delle curve di popola­
zione, quella di Gompertz —  usata in matematica attuariale per la perequa­
zione delle curve di sopravvivenza —  è stata soltanto qualche volta presa in 
considerazione per la rappresentazione delle curve di popolazione.
In questa nota ci proponiamo di riprendere la funzione di Gompertz e di
(i) Cfr. : G. Chiassino, Sugli schemi di popolazione, « Rivista Italiana di Economia, 
Demografia e Statistica », 1962, nn. 1-2.
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effettuarne uno studio analitico, allo scopo di porne in luce le più importanti 
caratteristiche di andamento, in relazione a diversi valori che i parametri 
possono assumere, e di effettuare delle applicazioni di detta funzione alla 
rappresentazione analitica di alcune curve empiriche di popolazione.
2. —  Sia yx l ’ammontare della popolazione di un territorio al tempo x.
Si può supporre che la forza di sviluppo della popolazione —  ossia il tasso 
istantaneo relativo di variazione della popolazione —  sia una funzione espo­
nenziale del tempo, cioè
yT dx
in cui a e b sono delle costanti. 
Integrando tra x0 e x si deduce
y * =  y *„e
a b *0 f  a \b*  
log, b H '  b)  ,
ossia, ponendo,
che è appunto del tipo
a  b *° 
y Xo e l°&e b 
a
e log, b = =  p
b = y
y* =  y





3.____Siano «, P e y quantità positive e, ovviamente, y >  0. Si possono
distinguere i seguenti quattro casi.
Caso A (0 >  1, T >  r)
Sia l ’intervallo (—  00, + 00) il campo di variazione della x, per P >  1 e 
Y >  i , i limiti inferiore e superiore della funzione sono, rispettivamente,
a e + 00.
Inoltre, poiché, per le [2],
ed essendo, per la [1],
y‘ = y a bx, [5]
sarà y‘ >  o, ossia la funzione è crescente ed assume, allora, l ’andamento della
Fig. 1.
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Fig. 1. - Andamento della funzione di Gompertz, Caso A (¡3 >  1, y >  1)
Caso B (P <  1, y <  1)
In questo caso i limiti inferiore e superiore della [3] sono, rispettiva­
mente, o e«.
Inoltre, essendo a > o e 6 < i ,  è j '  > o : l a  funzione è, dunque, sempre 
crescente. La [3], che per x  —»-+ 00, tende ad un limite di saturazione, a, 
deve presentare un punto di flesso.




— 7  4 "  —  i°ge b,
y y
da cui si deduce
' (yL  
y
+ logc b
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cioè, per la [ i] ,
a bx = —  log,, b,
da cui si deduce l’ascissa, x,, del punto di flesso, cioè
log io (—  loge b) —  log10 a
x,
logio b
La [3] assume, poi, l ’andamento indicato nella Fig. 2.
[6]
3. —  Caso C (£ <  1, Y >  1).
I limiti della [3] sono, in questo caso, rispettivamente, a e 0; inoltre, 
per le [4], la [5] è negativa e la funzione è, quindi, decrescente ed assume 
l ’andamento della Fig. 3.
Anche in questo caso la [3] ammette un flesso, la cui ascissa è data 
dalla [6]. 4
4. —  Caso D (P >  1, y <  1).
Essendo, in questo caso * <  o e b <  1, la [5] è negativa, e la [3] è de-
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crescente: i limiti della [4] sono, rispettivamente, 00 e a, e l ’andamento è 
quello della Fig. 4.
4. —  Applichiamo, ora, la [3] alla rappresentazione di alcune curve di 
popolazione.
Abbiamo preso in considerazione le curve della popolazione italiana 
(1861-1961), di quella svedese (1821-1961) e della popolazione irlandese 
(1851-1931) : codesta ultima popolazione ha subito, nel periodo considerato, 
in seguito all’influenza di particolari condizioni politiche ed economiche, una 
contrazione (2).
(2) I dati di base per la determinazione dei valori empirici sono stati tratti, ri­
spettivamente, per l ’Italia dai volumi dei censimenti demografici, per la Svezia da : 
STATISTISKA CknTralbyran, Historisk Statistik for Sverige, Befolkning, 1720-1950, Stock­
holm, 1955 e Allman Manadsstatistik, 1964, e per l ’Irlanda da H.M.S.O., Statistical 
Review of England and Wales, Part II, London, 1962.
ÓI2 LUIGI DI COMITE
ITALIA
Ponendo nella [3],
1 log y = Y
( log cc = A ,  [7]
f lo g  p =  B
si deduce la
Y  = A + B r* • [8]
Posto, quindi, x (tempo) = o, 1, io in corrispondenza, rispettiva­
mente, del 1861, 1871, 1961, e posta la condizione che la [8] debba pas­
sare per i punti di coordinate (o; 1,412), (5; 1,554) e (io; 1,698) si deduce la
Y = —  8,570 + 10,082 . 1,0028*, [9]
ossia una funzione di quelle che, nel seguito, diremo di « tipo progressivo » 
(P >  1, y >  1), la quale si adatta (Tav. 1) in maniera soddisfacente alla 
curva empirica (3).
(3) I/indice di scostamento dei valori teorici (y), dedotti mediante la [9], dai valori
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VALORI EMPIRICI, TEORICI E SCARTI PER LA POPOLAZIONE ITALIANA




osservata calcolata (y -  y)
(y) (7)
1861 25,756 25,823 —  0,067
1871 27>578 27.557 + 0,021
1881 29,278 29,415 —  0,137
1891 31.421 31.397 + 0,024
1901 33 .5 1 3 33,523 — 0,010
I9H 35 .9 0 5 35,810 + 0,095
1921 3 7 .4 5 2 38,246 —  0,796
1931 40,818 40,863 —  0,045
1941 4 4 .3 5 7 43,667 + 0,690
1951 47,208 46,667 + 0,541
1961 4 9 .9 3 6 49,889 + 0,047
SVEZIA
Consideriamo, ora, l’evoluzione temporale della popolazione svedese 
(Tav. 2). Ponendo x  (tempo) = o, 1, ..., 14 in corrispondenza, rispettiva-










1821 2,611 2,628 — 0,017
1831 2,901 2,917 — 0,016
1841 3 D73 3,218 —  0,045
1851 3 ,5 U 3,530 — 0,013
1861 3 >9 U 3,853 4- 0,064
1871 4,204 4,184 + 0,020
1881 4 ,5 7 2 4,522 + 0,050
1891 4,803 4,867 —  0,064
1901 5 ,1 7 5 5,216 —  0,041
I9II 5,562 5,568 —  0,006
1921 5 ,9 5 4 5 ¿>21 + 0,033
1931 6,162 6,276 — 0,114
1941 6,406 6,629 —  0,223
1951 7 ,0 9 9 6,981 + o,n8
I961 7 ,5 4 2 7,329 + 0,213
empirici (y), calcolato con la
, Z 1 y — y 1
è eguale allo 0,61%.
Z y
. IOO
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mente, del 1821, 1831, 1961 ed applicando il metodo delle somme (4) si
deduce la
Y = 1,217072 — 0,797447 . o,9432Ó2x, [io]
cioè una funzione di quelle che, nel seguito, definiremo di « tipo regressivo » 
(jì <  1, y <  1), la quale si adatta bene, come risulta sia dai dati della Tav. 2 
che dal valore dell’indice di scostamento (I = 1,41%), ai valori empirici.
Il limite di saturazione della popolazione svedese è, quindi, secondo la 
[io], di £3 16,5 milioni di abitanti: detta popolazione si troverebbe, perciò, 
in un periodo di transizione. Ciò viene, tra l ’altro, confermato dalla circostan­
za che il punto di flesso della funzione rappresentatrice dello sviluppo della 
popolazione svedese (10,40; 6,063) cade nell’intervallo considerato e, preci­
samente, nefl’intorno del 1925.
IRLANDA
Consideriamo, infine, la curva della popolazione irlandese relativa all’in­
tervallo 1851-1931.
Posto x  (tempo) = —  1, o, .... 7, 8 in corrispondenza, rispettivamente, 
del 1851, 1861, ..., 1921, 1931, e fatta passare la [8] per i punti di coordinate 
(o; 0,646), (3; 0,541) e (6; 0,490) si deduce la
Y — 0,441833 + 0,204167 . 0,78607-” , [11]
ossia una funzione del Caso D (fi >  1, y <  1), che si adatta in maniera sod­
disfacente (I = 1,71%) alla serie empirica, come risulta anche dai dati della 
Tav. 3.
VALORI EMPIRICI, TEORICI E SCARTI PER LA POPOLAZIONE IRLANDESE









1851 5.132 5,031 + 0,101
1861 4,402 4,426 --  0,024
1871 4.053 4,002 + 0,051
1881 3.870 3,698 + 0,171
1891 3.469 3,476 -- 0,007
IQOI 3,222 3,310 -- 0,088
I9II 3 . 1 4 0 3,178 —  0,038
I92I 3.093 3,090 + 0,003
1 9 3 1 2,935 3,022 — 0,087
(4) 11 metodo d’interpolazione, qui applicato, è, ad es., riportato in : J. K enney, 
Mathematics of Statistics, Van Nostrand, New York, I, 1951, p. 164 ss.
5. -— Dalle cose dette una considerazione balza, anzitutto, subito evi­
dente : la funzione di Gompertz si adatta assai bene alla rappresentazione 
analitica delle curve di popolazione. Ci pare, anzi, di poter affermare che 
tra le funzioni alle quali si può far ricorso per detta rappresentazione quella 
di Gompertz occupi un posto di primo piano : e ciò è posto, appunto, in 
luce dal fatto che quest’ultima funzione può assumere diversi andamenti 
—  quelli studiati —  in relazione a diversi valori dei parametri. E non sol­
tanto sotto l ’aspetto descrittivo la funzione di Gompertz assume particolare 
rilievo, ma anche dal punto di vista interpretativo in quanto, attraverso la 
equazione del tasso istantaneo di variazione relativa, può fornire lina spie­
gazione dell’evoluzione temporale della popolazione.
Come si è visto, la funzione di Gompertz può assumere quattro diversi 
andamenti: due crescenti (Casi A e B) e due decrescenti (Casi C e D).
Di codesti casi quelli che, in pratica, hanno maggior importanza sono 
i primi due. I quali, a loro volta, vanno distinti tra loro in quanto nel Caso A 
(P >  1, y >  1) la forza di sviluppo della popolazione cresce col tempo, 
mentre nel Caso B (P <  1, y <  1) accade il contrario.
Nel primo caso si tratterebbe, quindi, di una popolazione che potremmo 
definire di « tipo progressivo », nel secondo di una popolazione di « tipo 
regressivo ».
Se si considera, infatti, una popolazione stabile, il tasso d’incremento 
della popolazione, dovuto, in assenza di movimenti migratori, all’eccedenza 
della natalità sulla mortalità, può essere la risultante sia di un’elevata che 
di una bassa mortalità (e natalità) : nel primo caso si avrebbe un regime 
di incremento demografico antieconomico, nel secondo un regime economico.
Nel fatto, invero, il passaggio dal primo al secondo di detti regimi av­
viene con un movimento a forbice : cioè, in una prima fase si verifica un 
decremento più accentuato della mortalità e, successivamente, viceversa.
Lo schema gompertziano di « tipo progressivo » sarebbe, allora, carat­
teristico delle popolazioni —  come l ’italiana —  le quali si trovano nella pri­
ma fase del movimento a forbice, mentre quello di « tipo regressivo » delle 
popolazioni dei paesi —  come la Svezia —  che si trovano nella seconda fase 
dell’anzidetto movimento.
L u i g i  D i  C o m ité
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Università di Bari.
SU M M A R IE S - ZU SA M M E N FA SSU N G E N
GUGLIELMI, G ino: Drawbacks of Macroeconomic Models in Different Economic
Systems (p. 571-593).
Referring to Ragnar Frisch’s thesis on the necessity that in view of economic 
planning economic models should be operational and not only formal, the Author 
examines their general features and their evolution in different economic systems.
After the examination of a first set of economic models, the article considers their 
different meanings according to non-Western economic literature and their possible 
application to central planning; this is also looked at from Prof. Lange’s point of view 
which recommends the use of cybernetics and electronic computers in order to improve 
the performance of central planning.
Characters and limits of model building and use in the Western world are then 
considered on the score of recent studies and conferences like that of the National 
Bureau of Economic Research held in 1964. As regards the disaggregation of develop­
ment models, the criticism to the results of Tinbergen’s and other authors’ studies 
is taken in particular consideration.
Such criticism points out the large amount of knowledge required for the appli­
cation of models in general and in particular of those used in economic planning; the 
task of the « macroeconomist » and his endeavour to avoid any possible inconsistency 
among data and the interdependence relations in every scheme is particularly illu­
strated.
Attention is given to the different opinions of economists as regards «shock 
models », which include both apparent and hidden stochastic variables. In this respect 
the method of « good prediction equation » supported by Holte in his recent essays is 
criticized and considered as an attempt where still too much is left to the scholar’s 
personal value judgements.
TANZI, Vito: The Case for the Social Support of Basic Research (p. 594-606).
The paper analyzes the problems connected with the « production » of scientific 
knowledge and discusses the theoretical reasons why scientific research should be 
supported by the Government. These problems can be classified as those arising 
from (1) the existence of external economies; (2) from risk ; and (3) from a divergence 
between the social and the private rate of discount of future benefits. Because of 
these problems, it is argued, a country will not « produce » spontaneously an optimal 
amount of scientific knowledge. However, the extent of the divergence from an opti­
mum will depend on the market situation.
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Several cases are, therefore, considered in relation to the existence of external 
economies; (1) the case in which an enterprise has an exclusive interest in the 
expected output of its basic research; (2) the case in which the enterprise is per­
forming basic research in a certain area but there are external economies created 
in the process; (3) the case in which two enterprises perform basic research in which 
they have an exclusive interest; (4) the case in which the research performed by 
the two enterprises is also of interest to others; (5) the case in which many enterprises 
are interested in a certain output of research.
As one moves from case (1) to case (5) the probability that there will be under­
investment in science increases; therefore, the need for the « social » (or govern­
mental) support of science increases. This support, however, must come in a unified 
program and not in a program in which each government agency emphasizes its im­
mediate goals or missions. In other words it is not sufficient, in order to achieve an 
optimum, that there be social support of scientific research, but it is also necessary 
that such a support be given with a unified program.
The more fundamental the research is the more risky it will be. It is argued 
that private enterprises are normally risk-averters therefore there is one additional 
reason why, in the absence of social support for science, the private sector will 
emphasize technology rather than science. In other words it will emphasize more 
practical research rather than the more theoretical one.
Finally the returns from science often occur after decades. An enterprise that 
performs research now may have to wait many years before it can reap the fruits 
from this kind of investment. If the excepted, waiting period, on the average is 
quite long, the enterprise may discount these returns at a higher rate than is 
socially desirable; this too may lead to under-investment in fondamental research.
Ill COMITE, L u ig i: Gompertz’ s Function in the Analytical Representation of Popula­
tion Curves (p. 607-615).
The Author considers Gompertz’s well-known function and analyses it so as to use 
it to represent population curves. He points out how such a function can have four 
different trends according to the values attributed to the parameters; hence, four differ­
ent Gompertz functions of which only two can be practically applied to represent 
population curves analytically. These two functions correspond respectively to pop­
ulation curves of a « progressive type » characterized by a force of decreasing develop­
ment and, therefore, tending to a saturation value.
The distinction between an antieconomic and an economic regime of population 
increase is made and the passing from one to the other of these regimes —  scissors 
movements — is considered; in this respect the Author argues that the «progressive 
type » scheme is to be considered typical of those populations with a decrease in 
death-rate higher than that of birth-rate (first stage of the scissors movement) ; whereas 
the « regressive type » scheme is to be considered typical of those populations with a 
decrease in death-rate lower than that of birth-rate (second stage of the scissors 
movement).
Therefore Gompertz’s models are applied with very satisfactory results to the 
analytical representation of the population curves of Italy (progressive type), of Sweden 
(regressive type), and of Ireland. Of the latter the 1851-1931 period is considered as 
characterized by a strong population decrease.
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GUGDIEDMI, Gino : Grenzen der Makro-oekonomischen Modellistik in verschiedenen
Wirtschaftssystemen (S. 571-593).
Unter Gegenwaertighaltung der These von Ragnar Frisch ueber die Notwendigkeit 
dass die Wirtschaftsmodelle zum Zweck der Programmierung nicht nur formellen 
sondern auch praktischen Wert haben, untersucht der Autor vor allem die allgemeinen 
Charakteristiken der Modelle, auch in Hinblick auf die laufende Evolution der ver­
schiedenen Wirtschaftssysteme.
Ausgehend von einer ersten Untersuchung der Typologie der Wirtschaftsmodelle, 
werden in der Folge die Unterschiede in deren Bedeutung laut der nicht-okzidentalen 
Wirtschaftsliteratur analysiert, sowie die Prospektiven der Verwendung der Modelle, 
vor allem laut den Gedankengaengen von hange, der im Einsatz der Cybernetik und 
in der Verwendung der elektronischen Rechenmaschinen den Grund einer neuerlichen 
Anwendung der Methoden einer zentralisierten Wirtschaftsleituug sieht.
Die Charakteristiken und die Beschraenkungen der Impostation und der Anwen­
dung der Modelle im Westen werden dann im Dichte der Resultate neuester Studien 
und Kongresse untersucht, wie z.B. jene des National Bureau of Economic Research, 
von 1964, und vor allem im Hinblick auf die Unvereinbarkeit der Modelle der Ent­
wicklung, laut der kritischen Beleuchtung der Studien von Tinbergen und verschiedenen 
anderen Autoren.
Diese Kritik bringt die grosse Menge von Kenntnissen ans Dicht, die fuer die 
Impostation und die Berechnung der Modelle im Allgemeinen notwendig sind, und 
im besondern fuer die Modelle zum Zweck der Programmierung, sowie die Aufgaben 
des « Makrooekonomisten » in der Zusammenarbeit und in der Synthese, um jegliche 
Unstimmigkeit zwischen den Ziffern und den gegenseitigen Zusammenhaengen in, 
jedem Schema zu vermeiden.
Eine besondere Forschung gilt den Meinungsverschiedenheiten der Oekonomisten 
hinsichtlich der « shock models », bei welchen zu den wahrnehmbaren Groessen auch 
noch latente stocastische Variabein dazukommen. In diesem Zusammenhang wird der 
Weg der « good prediction equation » der juengsten Schriften von Holte kritisiert und 
als ein Versuch angesehen, bei welchem noch zuviel dem Werturteil des Forschers —  
und sei er auch noch so gewissenhaft — ueberlassen bleibt.
Zum Impostation von Modellen, die tatsaechlich praktisch verwertbar sind, zum 
Unterschied der zahllosen Menge jener die vom Gehirn der einzelnen Wissenschaftler 
konzepiert werden koennen, gelangt man nicht so leicht und unbedingt, auch wenn 
man, abgesehen von einer Arbeitsteilung zwischen « Makrooekonomisten » und Spe­
zialisten der verschiedenen Arbeitsfelder betreffend die Wahl der Variablen der ver­
schiedenen Modelle, die Impostation der einzelnen Gleichungen zuhilfe nimmt, unter 
Anwendung der Methode der successive Approximationen in Bezug auf die Hypothese 
und auf die parametrische Programmierung, oder schliesslich der dynamischen Analyse 
des allgemeinen Gleichgewichtes. Selbst das diesbezüglich zitierte « Kanal-Modell » 
von Frisch erweist sich als ungeeignet —  trotz seiner komplexen Struktur —  fuer 
die Zwecke einer Programmierung fuer mehrere Zentren mit einem gegenseitigen 
Entscheidungs-Zusammenhang.
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TANZI, Vito : Wirtschaftliche und soziale Probleme der grundlegenden Forschung
(S. 594-606).
Diese Abhandlung analysiert die Probleme, die sich aus der Erlangung wirt­
schaftlicher Kenntnisse ergeben und bespricht die theoretischen Gruende, welche eine 
Unterstuetzung der wissenschaftlichen Forschung durch die Regierung anstreben. 
Diese Fragen leiten sich ab : 1) aus dem Vorhandensein externer Wirtschaften; 2) aus 
dem Risiko; 3) aus einer Verschiedenheit der sozialen und der privaten Einschaetzung, 
zukuenftiger Vorteile. Auf Grund dieser Probleme wird die These vertreten, dass ein 
Land nicht spontan die Bestleistung wirtschaftlicher Kenntnisse produziert. Immerhin 
haengt das Ausmass des Abstandes vom Optimum von der Marktsituation ab. Es werden 
deshalb in Bezug auf die Existenz externer Wirtschaften verschiedene Faelle betrachtet : 
1) eine Unternehmung, die exklusives Interesse an den zu erwartenden Ergebnissen 
einer solchen grundlegenden Forschung h at; 2) eine Unternehmung, welche grundlegende 
Forschung auf einem bestimmten Gebiet betreibt, auf dem externe Wirtschaften aus 
dem Entwicklungsprozess geschaffen werden; 3) zwei Unternehmungen, die grund­
legende Forschung, die von zwei Unternehmungen durchgefuehrt wird, interessiert auch 
andere; 5) Der Fall in dem viele Unternehmungen an einer bestimmten Richtung der 
grundlegende Forschung interessiert sind.
Wenn man die Beispiele von 1 - 5 durchgeht, vergroessert sich die Wahrschein­
lichkeit, dass in der wissenschaftlichen Forschung nicht ausreichende Investitionen 
durchgefuehrt werden. Darauf gruendet sich der Bedarf einer « sozialen » oder staatlichen 
Unterstuetzung, um die Wissenschaft zu foerdern. Diese Unterstuetzung muss jeden­
falls im Rahmen eines einheitlichen Programmes erfolgen und nicht auf Grund eines 
Programmes, bei welchem jede Regierungsstelle ihre unmittelbaren Sonderzwecke oder 
Aufgaben bevorzugt. Mit andern Worten, um ein « Optimum j> zu erreichen, ist es 
nicht genuegend, dass der wissenschaftlichen Forschung ein sozialer Beitrag gewidmet 
wird, sondern es ist auch notwendig, dass dieser Beitrag fuer ein einheitliches Pro­
gramm gegeben wird.
Das Risiko ist umso groesser, je abstrakter die grundlegende Forschung betrieben 
wird. Man vertritt die Ansicht, dass private Unternehmungen normalerweise die 
Tendenz haben, Risken zu vermeiden und dass dies ein Grund mehr ist, wenn ein 
sozialer Beitrag zur Wissenschaft fehlt, dass der Privatsektor den Vorzug der Tech­
nologie anstatt der Wissenschaft gibt. Mit andern Worten, er foerdert eher die 
praktische als die theoretische P'orschung.
Schliesslich traegt die wissenschaftliche Forschung ihre F'ruechte oft erst nach 
Jahrzehnten. Eine Unternehmung, die Forschung betreibt, muss oft viele Jahre warten, 
bis deren Fruechte reifen. Wenn die Wartezeit im Durchschnitt sehr lang ist, so kann 
die Unternehmung die Ergebnisse mit einem Prozentsatz bewerten, der hoeher ist 
als es sozial wuenschenswert waere. Dies ist ein weiterer Grund der zu Unter-Investi­
tionen in der grundlegenden Forschung fuehrt.
DI COMITÉ, L u ig i: Die Funktion von Gompertz in der analytischen Darstellung der
Bevoelkerungskurven (S. 607-615).
Der Autor greift die wohlbekannte Funktion von Gompertz wieder auf und 
unterwirft sie einer analytischen Untersuchung, zur Anwendung derselben auf die 
Darstellung der Bevoelkerungskurven. Er rueckt ins Licht, wie die genannte Funktion
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vier verschiedene Entwicklungen durchmachen kann, je nach den Werten, die den 
Parametern beigemessen werden: daraus leiten sich vier verschiedenen Funktionen 
— von Gompertz —  ab, von denen jedoch nur zwei in der Praxis umfangreiche An­
wendung zur analytischen Darstellung der Bevoelkerungskurven finden koennen. Eine 
dieser Funktionen entspricht Bevoelkerungskurven des « progressiven Typs », charakte­
risiert durch eine zunehmende Entwicklungskraft, die andere solchen des « regressiven 
Typs », charakterisiert durch eine abnehmende Entwicklungskraft und daher einem 
Saettigungswert als Endpunkt zustrebend.
In Anbetracht der Unterscheidung zwischen anti-wirtschaftlichem und wirtschaft­
lichem Regime demographischen Zuwachses und der scherenartigen Bewegung, mit 
welcher der Uebergang von einem zum andern dieser Regime erfolgt, bemerkt der 
Autor, dass das Schema des « progressiven Typs » als typisch fuer jene Bevoelkerungen 
anzusehen ist, bei denen der Rueckgang der Sterblichkeit groesser ist als der Rueckgang 
der Geburten (erste Phase der Scherenbewegung), waehrend das Schema des « regressi­
ven Typs » fuer jene Bevoelkerungen typisch ist, bei denen die Abnahme der Sterblich­
keit weniger gross ist als die Abnahme der Geburten (zweite Phase der Scheren­
bewegung).
Die Schemen von Gompertz werden daher mit sehr zufriedenstellenden Resultaten 
zur analytischen Darstellung der Bevoelkerungskurven in Italien (progressiver Typ), 
in Schweden (regressiver Typ) und fuer die Zeit von 1851-1931 auf Irland angewendet, 
wo die Bevoelkerung durch ein bedeutendes Abnehmen charakterisiert war.
R E L A Z I O N I  A L L E  A S S E M B L E E  S O C I E T A R I E
Cassa Centrale di Risparmio V. E.
per le Province Siciliane Fondata nel 1861
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per 
le Province Siciliane, presieduto dall’On. Prof. Ferdinando Stagno d’Alcontres, 
ha approvato, nella seduta del 17 marzo u. s., il Bilancio 1964 dell Istituto.
L’attività svolta dalla Cassa durante l’esercizio e la situazione dei conti sono 
state ampiamente illustrate dal Presidente e dal Direttore Generale, Gr. Uff. 
Avv. Giuseppe Trapani, nelle relazioni presentate al Consiglio, dalle quali è 
possibile constatare il crescente sviluppo della compagine finanziaria dell’Istituto.
I depositi amministrati dalla Cassa ammontavano al 31/12/1964 a Lire 232 
miliardi 190 milioni circa, segnando, rispetto al 31/12/1963, un aumento di 
Lire 23 miliardi 518 milioni, pari all’11,27%, che è superiore, in termini per­
centuali, a quello medio delle Casse di Risparmio Italiane (10,56%).
La composizione del risparmio amministrato conferma le tradizionali carat­
teristiche dei fondi affidati alla Cassa V.E. e cioè il prevalere dei depositi a 
risparmio (77,52% del totale) sui conti correnti.
Nel complesso, i mezzi di provvista dell’Istituto, determinati aggiungendo 
ai depositi gli assegni in circolazione, i fondi di terzi in amministrazione e le 
altre voci minori hanno raggiunto l’importo di 348.107 milioni.
Le disponibilità globali di tesoreria, evidenziate nelle voci Cassa e dispo­
nibilità a vista e Titoli di proprietà, ammontano a 109 miliardi 364 milioni, 
importo che è pari al 47,10% dei depositi raccolti.
Gli impieghi economici hanno fatto registrare un aumento del 15,61% 
rispetto all’anno precedente, raggiungendo l’importo complessivo di quasi 228 
miliardi.
In particolare, i crediti erogati dalla Cassa di Risparmio in favore degli 
Enti pubblici ed assimilati alla data del 31/ 12/1964 ammontavano a 59.454 mi­
lioni.
Le anticipazioni di cassa ad enti, concesse prevalentemente sotto la spinta 
di imperiose esigenze di taluni enti locali e al fine di evitare grosse noie pub­
bliche, sono aumentate durante l’esercizio 1964 del 32,98%, raggiungendo al 
31/12/1964 il cospicuo importo di 28.264 milioni.
Il saldo complessivo dei mutui e conti correnti ipotecari per effetto dell’au­
mento di oltre 15 miliardi verificatosi nel corso dell’esercizio, ha raggiunto 
l’importo di 54 miliardi 728 milioni circa, pari al 24,01% degli impieghi eco­
nomici dell’Istituto.
I mutui ipotecari stipulati nel corso del 1964 hanno superato per numero 
e per importo ogni precedente livello (n. 1.720 mutui per oltre 9.942 milioni).
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Gli impieghi di credito agrario hanno raggiunto al 31/12/1964 il saldo 
complessivo di 40.723 milioni, con un incremento rispetto all’esercizio prece­
dente di 1.426 milioni.
Sensibili progressi sono stati registrati anche nelle altre operazioni attive 
e segnatamente nei prestiti contro cessione dello stipendio, nei conti correnti 
con clienti, nei crediti speciali, nei prestiti su pegno e negli impieghi in valuta.
Per quanto concerne il Servizio Osterò il progresso generale degli affari è 
misurato dall’incremento registrato nell’importo globale delle negoziazioni che 
ha raggiunto i 37 miliardi di lire.
La rete operativa della Cassa si è accresciuta durante il 1964 di tre nuovi 
sportelli, raggiungendo il numero di 201 dipendenze cosi distinte: 3 Sedi, 7 
Filiali, 43 Succursali di città, 24 Agenzie di l a categoria, 34 di 2a e 90 di 3\
Il totale generale della situazione patrimoniale, compresi i conti d’ordine, 
è passato da 482 miliardi a 555 miliardi, con un aumento di oltre il 15%, che 
misura l’espansione generale dell’Istituto.
L’utile netto, determinato con i consueti criteri prudenziali, è stato di Li­
re 481.638.853, superiore del 2,82% rispetto a quello dell’esercizio 1963.
Il Consiglio ha infine approvato, su proposta del Presidente, la distribu­
zione dell’utile netto che è stato destinato, secondo le finalità istituzionali della 
Cassa, ad erogazioni di beneficenza e di pubblica utilità e ad aumento del pa­
trimonio, che si è elevato, conseguentemente, a Lire 3.970.035.780.
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ATTIVO
Cassa e d isponibilità  a  vista 
T itoli di proprietà 
Partecipazioni . . . .  
Corrispondenti . . . .  
Anticipazioni su tito li e su mere 
Conti correnti con c lien ti 
Portafoglio  o rd inario  
Credito agrario  . . . .  
Crediti speciali .
P restiti con tro  cessione del Vo
stipendio ..................................
Pegnorazione di oggetti prez. e 
non preziosi . . . .  
A nnualità  e Delegazioni scon
t a t e .........................................
M utui e conti co rren ti ipoteca 
ri a privati . . . .  
M utui, p res titi e conti co rren t
ad E n ti ...........................
Valute e crediti su ll’estero
I m m o b i l i ..................................
Mobilio e  spese d ’im pianto 
E sa tto rie  com unali 
Effetti e docum enti a ll’incasso 
Conti vari dell’attivo 






















T o t a le  d e l l 'a t t i v o  E. 377.063.682.502
Fondo pensioni del personale E. 5.200.572.836 
Conti im pegni e rischi . . » 2.386.168.188
Conti d ’o r d i n e ........................... » 171.019.990.359
PASSIVO
Depositi a risparm io  liberi
vincolati ...........................
Conti correnti . . . .
Depositi di A ziende e Ist. di 
credito  . . . . . .
Fondi di terz i in  am m inistrazione 
C/c con en ti am m assatori 
Corrispondenti . . . .
A nticipazioni passive e risconto 
di am m asso . . . .
Assegni di propria  em issione 
Conti d e ll’estero . . . .
E sa tto rie  com unali 
Cedenti di effetti e docum ent
a ll’i n c a s s o ............................
Conti vari del passivo 














T o t a le  d e l  p a s s iv o  E. 372.952.007.869
PATRIM ONIO 
Fondo di dotazione 
Fondo di riserva ordinario  
Fondo di riserva per eventuali 
p e r d i t e .........................................
E. 35.780
» 3.446.746.776
T o ta le  g e n e r a le  E- 555.670.413.885




T o t a le  E. 377.063.682.502
Fondo pensioni del personale . » 5.200.572.836
Conti im pegni e rischi . . . »  2.386.168.188
Conti d ’o r d i n e ..............................» 171.019.990.359
T o t a le  g e n e r a le  E. 555.670.413.885




Nel 1964, nonostan te  il ra llen tam ento  della dom anda sui m ercati ita lian i, le società dell »ENI 
hanno  venduto beni e servizi per 761 m iliard i di lire (+  16,7% rispetto  a l 1963). Il fa ttu ra to  al netto  
delle im poste ind ire tte  è s tato  di 508,8 m ilia rd i (+  11,7%). Queste cifre non  tengono conto  dei ben i 
d i investim ento  di produzione in te rn a , per 55 m iliard i, che hanno  increm entato  le im m obilizzazioni 
tecniche del G ruppo, anziché essere venduti alPesterno. Il valore agg iun to  è s ta to  p a ri a 305,2 
m iliard i (4- 14,7%). F ’E N I ha  investito  nel 1964 in  im p ian ti fissi 164 m ilia rd i d i lire  : 96 m ilia rd i 
sono sta ti d e stin a ti al trasporto  ed a lla  raffinazione del greggio , ed alla  d istribuzione dei prodotti 
petroliferi; 33 m ilia rd i sono s ta ti investiti ne lla  ricerca e produzione m in e ra ria ; 24 nella petrolchim ica, 
e 11 negli a ltr i settori. G li im m obilizzi tecnici sono passati da 1.140,9 a 1.307,8 m ilia rd i (+  14,6%). 
In  questa variazione sono com presi gli apporti d i dieci nuove società, non incluse ne l consolidato 
del 1963, e le variazioni degli an tic ip i ai fo rn ito ri. Fa  politica volta ad o tten e re  d a lla  gestione il 
m assim o di risorse  investib ili, e l ’en tra ta  in funzione di nuovi im p ian ti, h an n o  portato  gli am m or­
tam en ti dell’anno a 94,8 m ilia rd i (+  19% circa). Il fondo di am m ortam ento  è aum entato  del 26,2%. 
h a  situazione finanziaria  del G ruppo è m ig lio rata  ancora sensib ilm ente, F ’esposizione com plessiva 
era costitu ita , a lla  fine del 1964, per il 50,8% (45,0% nel 1963) da deb iti obb ligazionari; per il 
33,2% (34,1% nel 1963) da m utui e per il 16,0% (20,9% nel 1963) da sald i passivi verso banche. Si è 
qu ind i avuto un  ulteriore  consolidam ento  dei debiti finanziari. F a  corresponsione da pa rte  dello 
S tato di 25 m ilia rd i in conto  d e ll’aum ento del Fondo di dotazione, e l ’increm ento  d e ll’autofinanzia­
m ento, delle obbligazioni e dei m u tu i, h anno  perm esso d i coprire con fondi propri e cap itale  a 
lungo te rm ine  g li investim enti com plessivi (passati da 1.217,8 m ilia rd i a fine 1963 a 1.400,4 m iliardi 
a fine 1964), con una contem poranea riduzione di 29,9 m ilia rd i di debiti a breve. F ’occupazione m edia 
è s ta ta  n e ll’anno 1964 di poco superiore a  quella del 1963 : 58.800 persone rispetto  a 58.300. F a  re tri­
buzione com plessiva del lavoro è salita  a 135,0 m ilia rd i (+  11,2%).
BILA N C IO  C O N S O L ID A T O  DEL GRUPPO E N I
(miliardi di lire)






Im m obilizzazioni tecniche 
A nticipi a fo rn ito ri per 
im m obilizzazioni tecniche 
Oneri da am m ortizzare 
Partecipazioni non  consolidate 39,7 
TO TA FE INVESTIM .
Rim anenze di m aterie 
e m erci
D isponib ilità  liquide 
T ito li a redd ito  fisso 
Crediti verso c lien ti, d iver­
si e a ltre  p a rtite  attive
V ariazioni
1964
1964 sul 1963 
1.304,1 +183,4
3,7 — 16,5
57.8 +  20,6
34.8 — 4,9







+  29,1 
+  8,7 
+  0 ,1
264,3 288,8 +  24,5
1.636,1 1.881,1 +245,0












+  13,6 
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+  0,4 
+  15,8
934,7 994,2 +  59,5
PASSIVO
Patrim onio  netto  di 
com petenza dell’E N I 
In teressenze di terzi 
Fondi di am m ortam ento  




Debiti verso fornitori, d i­



















+  22,7 
—  2,1 
+  91,3 
+  2,8 
+  41,2 
+  119,0 
— 13,7
319,4 303,2 — 16,2
1.636,1 1.881,1 +245,0
COSTI
Acquisto beni e servizi 
R etribuzione del lavoro 
In te ressi passivi 
U tili di com petenza di 
terz i azionisti 
C o m p e t e n z e  d e l lo  S t a t o  : 
Im poste ind ire tte  
Im poste d ire tte  
R isultato  ne tto  di com­
petenza d e ll’E N I 




1963 1964 sul 1963
V endite di beni e servizi 652,1 761,2 +  109,1
Proventi finanziari 10,2 6,7 — 3,5
Ricavi diversi 38,6 27,8 — 10,8
I n c r e m e n t o  c o n s i s t e n z e  :
Im m obilizzazioni tecniche 202,9 170,3 — 32,6
M aterie e m erci 30,9 28,2 — 2,7
934,7 994,2 +  59,5
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MAGRINI Società per Azioni 
B E R G A M O
Ea concom itanza d i provvedim enti riguardan ti il settore  energetico  del Paese, realizzatasi in 
un m om ento partico larm ente  delicato quale quello che a ttraversavano  le aziende m etalm eccaniche, 
ha fa tto  sì che le industrie , come la  M agrini, accusassero i prim i s in tom i di un a  recessione che 
Ha notevolm ente ridotto  l ’assunzione degli ord in i. Si agg iunga che  le contrazioni verificatesi nella 
produzione sono la conseguenza degli scioperi del 1962 e 1963, svoltisi in form a e du ra ta  m ai r i­
scontrate con ripercussione n e ll’acquisizione di o rd in i a l l’estero.
Il m iglioram ento  delle risu ltanze d e ll’esercizio 1964 rispetto  a  quelle conseguite n e ll’esercizio 
1963 non  è da a ttrib u irsi a  m aggiore produ ttiv ità  o a contrazione d i spese afferenti la  produzione 
in riscontro  a i ricavi. Esso  è unicam ente  conseguenza d e ll’aum ento  del capitale sociale da 2 m iliardi 
e mezzo a 3 m iliard i, effettuato a ll’inizio dell’esercizio 1964, che h a  perm esso d i e lim inare  debiti 
onerosi.
Ee previsioni fa tte  dalla  M agrini in  ch iusura  d e ll’esercizio 1963 c irca  un  u lteriore  aggravam ento 
della contrazione n e ll’acquisizione d i ord in i, g ià consta ta ta  nel corso dell’esercizio stesso, hanno  
purtroppo trovato conferm a n e ll’andam ento  del decorso esercizio 1964. In  effetti la  riduzione ne l­
l ’assunzione d i ordini nel 1964 in  confronto al 1963 è s ta ta  del 18% circa. I l 1965 si inizia pertan to  
con un  portafoglio di ordini notevolm ente rido tto  in  confronto  ad precedenti esercizi e con pro­
spettive tu t t ’a ltro  che incoraggianti, che spingono l ’azienda a  concen trare  i suoi sforzi al fine di 
o ttenere :
— nuove serie di apparecchiature con caratteristiche  tecniche sem pre più risponden ti alle rich ieste 
d i mercato.
— im piego di mezzi e a ttrezzatu re  idonee per u lterio rm ente  rid u rre  i costi pu r m antenendo e 
m igliorando anzi, se possibile, il livello qualita tivo  della produzione.
E ’aum ento  del cap itale  sociale da 2 m iliardi e m ezzo a 3 m ilia rd i, si è realizzato nel term ine 
stab ilito  del 30 gennaio  1964.
N ell’esercizio in  esam e, i rapporti con i d ipenden ti si sono svolti in  un clim a di reciproca fiducia, 
m entre  è a tte sa  una ancora  più fa ttiva  collaborazione per il superam ento  dell’a ttua le  cong iun tura , 
a sostegno, fra  l ’a ltro , d e ll’azione svolta d a ll’azienda con non indifferenti sacrifici per assicurarsi 
le possibilità  di lavoro.
Superate le difficoltà in iz ia li, la  M agrin i M eridionale si avvia pure  alla realizzazione com pleta 
del suo program m a di produzione. Ea Fabbrica I ta lian a  Relè h a  dovuto reg is tra re  una  sensibile 
riduzione ne lla  produzione a causa delle difficoltà che si sono incon tra te  nel setto re  degli e lettrodo­
m estici.
Ee risu ltanze dell’esercizio in esam e accusano le seguenti variazioni in  confronto  a quelle del 
precedente esercizio 1963 :
I m p ia n t i  e M a c c h in a r io  - E. 670.814.246 in  aum ento  per l ’acquisto di nuovo m acchinario . B e n i  M o b i l i  
L. 263.315.705 in aum ento  per nuove a ttrezza tu re  - m obili e a rred i. M a g a z z in i  - E. 59.003.241 in 
dim inuzione per im piego di scorte e conseguente riduzione degli acquisti. C r e d it i  v e r s o  C l i e n t i  e 
d iv e r s i  - E. 688.424.160 in  d im inuzione a seguito della contrazione reg is tra ta  nel fa ttu ra to  d e ll’esercizio. 
P a r t e c ip a z io n i  i n  a lt r e  S o c ie t à  - L. 255.000.000 in  aum ento  a seguito d e ll’aum ento  del capitale sociale 
della M agrini M eridionale e dell’acquisto  di partecipazioni di terzi ne lla  p redetta  Società. B a n c h e  c / c  
o r d in a r i  - L. 98.534.556 in  d im inuzione per riduzione d i liquidità. A n t i c i p a z io n i  d iv e r s e  - E. 144.371.293 
in d im inuzione a seguito  della contrazione dell’a ttiv ità  sociale. I . N . A .  P o l iz z a  C o l le t t iv a  I n d e n n it à  
L i c e n z ia m e n t o  - E. 80.377.141 in  aum ento  per an n u alità  indenn ità  m atu ra te . D e b i t i  v e r s o  B a n c h e  - 
L. 773.775.258 in aum ento  in  relazione a lla  riduzione degli an tic ip i da c lien ti ed alle  condizioni di 
pagam ento dilazionate. D e b i t i  v e r s o  F o r n it o r i  - E. 287.585.506 in dim inuzione per m ino r volume degli 
acquisti. D e b i t i  v e r s o  D i v e r s i  - E. 47.660.576 in dim inuzione per la  riduzione d i provvigioni ai rap ­
p resen tan ti in  conseguenza al m inor volum e di o rd in i assunti. A n t i c i p i  d a  C l i e n t i  - E. 1.424.568.211 
in d im inuzione in  relazione alla  contrazione del volum e degli o rd in i assunti. D e b i t i  a lu n g a  s c a d e n z a
— E. 165.070.140 in  d im inuzione per rim borso  quote cap itali. F o n d o  I n d e n n it à  A n z ia n i t à  - E. 281.974.173 
in aum ento per adeguam ento  del fondo alle indenn ità  m atu ra te . F o n d i  d i  A m m o r t a m e n t o  - E. 595.485.877 
in aum ento  per am m ortam enti a  norm a d i legge.
Il bilancio chiude con un u tile  ne tto  di L. 206.437.773, d i cui : a lla  riserva legale E. 10.321.889 ; 
E. 120 a ognuna delle 1.500.000 azioni del valore nom inale  di lire 2.000 costituen ti il capitale sociale, 
E. 180.000.000; a  nuovo L. 16.115.884.
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ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI 
AL MEDIOCREDITO « N A I E  LOMBARDO
Sotto la presidenza del Prof. Giordano Dell’Amore si è riunita l’Assemblea dei Parte­
cipanti al Mediocredito Regionale Lombardo, per l’approvazione del Bilancio 1964.
Il Presidente ha illustrato l’attività svolta dall'Istituto, che si è ulteriormente incre­
mentata nel corso dell’anno nonostante il diminuito ritmo di presentazione delle domande 
di finanziamento rispetto al 1963.
La contrazione verificatasi va attribuita soprattutto alla maggiore prudenza con la 
quale nel decorso esercizio le piccole e medie imprese hanno proceduto alla realizzazione 
di nuove iniziative e all’ampliamento o all’ammodernamento di quelle esistenti.
Mentre la caduta delle domande nel 1964 si è verificata presso la generalità degli Istituti 
regionali di mediocredito, per la Lombardia essa è stata di maggior entità rispetto a quella 
delle altre regioni dell’Italia centro-settentrionale.
Comunque, le domande pervenute nel 1964 ammontano a 369 per l’importo di oltre 
L. 20 miliardi.
E’ stata richiamata l’attenzione sulla circostanza che i minori investimenti in immobiliz­
zazioni presumibilmente realizzati dalle medie e piccole imprese lombarde nel 1963 e so­
prattutto nel 1964 (non solo per l’introduzione di nuove tecnologie, ma anche per il semplice 
ammodernamento degli impianti) potranno ridurre in futuro la capacità concorrenziale delle 
imprese italiane nell’ambito dei Paesi del MEC ed esteri, non raramente più agguerriti e 
tecnicamente aggiornati. Data l’attiva partecipazione del nostro Paese al commercio inter­
nazionale, ciò potrà avere riflessi negativi sulla futura formazione del reddito e del rispar­
mio e sull’andamento delle esportazioni, specie nel caso di un affievolirsi della congiuntura 
in altri Paesi, già manifestatosi.
A fine anno il Portafoglio dell’Istituto è risultato di oltre L. 110 miliardi. Il Presidente 
ha rilevato che nel primo quadrimestre del corrente esercizio si è constatata una significativa 
ripresa delle domande rispetto al corrispondente periodo del 1964, con un confortante an­
damento ascensionale, presumibilmente destinato a continuare nei prossimi mesi, anche per 
effetto dei provvedimenti legislativi di rilancio dell’economia emanati dal Governo.
Dall’inizio dell’attività l'Istituto ha accordato finanziamenti a tassi di favore a n. 3934 
imprese industriali e commerciali, per oltre L. 181 miliardi, i quali hanno agevolato inve­
stimenti per oltre L. 370 miliardi.
Anche nel corso del 1964, l’Istituto ha continuato a dare la preferenza alle piccole in­
dustrie con meno di 100 dipendenti, alle quali è andato oltre il 55% dell’importo globale dei 
finanziamenti accordati. Ciò conferma la priorità che, dalla fondazione, 1 Istituto accorda alle 
imprese di più modeste dimensioni, che hanno tanta importanza nell’economia nazionale. 
Quanto alla distribuzione territoriale dei finanziamenti, l’Istituto ha tenuto in particolare 
evidenza l'opportunità di finanziare le iniziative, specie quelle nuove, nelle zone depresse, 
in comuni montani e in comuni diversi dai capoluoghi di provincia.
Nella ripartizione fra rami di attività industriale si rilevano sensibili variazioni rispetto 
al passato : le industrie metalmeccaniche — per tradizione le maggiori utilizzatrici dei fi­
nanziamenti dell’Istituto — scendono dal 45,5% del 1962 al 41,8% nel 1963 e, infine, al 
25,8% nel 1964, cioè da poco meno della metà del globale importo accordato a poco più 
di un quarto. Considerato che la media 1953/64 è del 41,3%, l’andamento del biennio 1963-64
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conferma la gravità della crisi che ha travagliato questo importante settore e meglio lumeggia 
le ragioni che hanno indotto le Autorità centrali, con il cosidetto « superdecreto » dello 
scorso marzo (D.L. 124/1965), a predisporre mezzi tendenti a risollevare la sua attività.
Per contro, la partecipazione delle industrie tessili e dell’abbigliamento — non diret­
tamente influenzate dall’andamento favorevole delle fibre artificiali e da quello sfavorevole 
del settore cotoniero e laniero, frequentemente rappresentati da imprese che sono al di fuori 
delle possibilità operative dell’Istituto, per dimensioni aziendali o per ubicazione — è salita 
dal 9,6% del 1963 al 18,5% del 1964 (a fronte di una media generale 1953/64 di 14,6%).
Aumenti proporzionali di qualche rilievo si sono verificati per le industrie alimentari 
(dal 6,6% del 1963 al 10,4% del 1964, contro una media generale del 6,4%) e per quelle 
chimiche (passate dall’8,8% al 12,6%, contro una media generale dell’8,2%), settori con 
andamento produttivo favorevole malgrado la mutata congiuntura generale.
Modesta è stata l’attività svolta a favore delle medie e piccole imprese commerciali, a 
causa della inidoneità della legge 1016 del 1960, la quale non consente la concessione di 
finanziamenti a tasso di mercato senza contributo statale e riduce quindi le possibilità di 
intervento dell’Istituto. Limitata è stata l’attività anche nel campo dei finanziamenti all’espor­
tazione: in questo settore sembrano problematici sensibili ulteriori sviluppi sino a quando 
non sarà consentita agli Istituti regionali la facoltà di operare prescindendo dalle dimensioni 
e dalla ubicazione dello stabilimento dell’impresa esportatrice, ciò che appare opportuno 
trattandosi, nel caso in esame, di finanziare l’esportazione come tale e non l’impresa in 
sè stessa.
Dopo 1 approvazione del Bilancio dell’esercizio 1964, che si è chiuso con un utile netto 
di L. 845.045.096, l Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
sindacale per il triennio 1965/67.
Il Prof. Dell’Amore ha quindi fatto un’ampia relazione dell’attività svolta dal Comitato 
di coordinamento tra gli Istituti regionali di credito a medio termine dell’Italia centro-set­
tentrionale, da lui presieduto. Tali Istituti nel 1964 hanno ulteriormente ampliato la propria 
attività creditizia a favore delle minori imprese industriali e commerciali e dell’esporta­
zione. Il complesso degli investimenti in essere alla fine dell’esercizio ha raggiunto la som­
ma di L. 261 miliardi, con un incremento di oltre l’ll%  sul 1963.
Il fabbisogno finanziario per fronteggiare gli impegni assunti dai singoli Istituti re­
gionali è stato tratto — oltre che dai fondi di dotazione e dalle riserve — per la maggior 
parte dalle aperture di credito accordate dai rispettivi Enti partecipanti e in mi.ior misura 
dalle emissioni di buoni fruttiferi e di obbligazioni, le quali con recente provvedimento 
legislativo sono state parificate alle cartelle fondiarie.
Oltre alle indicate fonti, va messo in particolare evidenza l’ampio appoggio dato dal 
« Mediocredito centrale » : al 31 dicembre scorso i mezzi finanziari che esso ha somministrato 
agli Istituti regionali ammontavano a L. 71,7 miliardi, di cui L. 68,8 miliardi riguardavano 
i finanziamenti all’industria, sia ordinari che speciali.
Dall inizio dell’attività a fine 1964 gli Istituti regionali hanno finanziato complessiva­
mente 13.586 imprese, per un ammontare totale di oltre L. 450 miliardi, i quali hanno 
agevolato la realizzazione di investimenti a media scadenza per oltre mille miliardi di lire.
Nel decorso esercizio è continuata intensa l’attività del Comitato mediante lo studio e 
1 ampia discussione dei complessi problemi di interesse comune. Numerose proposte e con­
siderazioni sono state prospettate alle Autorità centrali, al fine di assicurare al credito a 
medio termine la massima funzionalità e una maggiore estensione, pili adeguata all’impor­
tanza che esso deve avere nell’economia del Paese. La vasta esperienza maturata nei dodici 
anni trascorsi e il particolare momento congiunturale hanno messo in evidenza l’utilità 
dello sviluppo del credito a medio termine, il quale assicura un equilibrio pili stabile alla 
gestione finanziaria delle imprese, specie di minori dimensioni.
Infine, il Prof. Dell’Amore ha ricordato l’azione altamente meritoria svolta dal « Medio- 
credito centrale » e ne ha auspicato l’ulteriore potenziamento nel quadro dei provvedimenti 
da adottare per dare concreta applicazione al programma di sviluppo per il quinquennio 
1965/69, che verrà prossimamente sottoposto all’esame del Parlamento.




(Industria mineraria e metallurgica-Settore Piombo & Zinco)
Sede Sociale : Corso Matteotti, 3 bis - Torino
Direzione e Uffici: Via S. Giovanni sul Muro, 9 - Milano
L’Assemblea ordinaria annuale degli azionisti ha avuto luogo a Torino il giorno 29 
aprile 1965 sotto la Presidenza del Conte Dott. Carlo Faina.
Qui di seguito si troverà un estratto della Relazione presentata dal Consiglio di Am­
ministrazione.
Piombo & Zinco nel 1964
La relazione esamina nel dettaglio la situazione mondiale ed italiana dell’industria del 
piombo e dello zinco.
Nel 1964 si è registrato un marcato aumento nel consumo mondiale dei due metalli — 
rispettivamente 6% per il piombo e 10% per lo zinco — cui solamente in parte ha corri­
sposto un aumento della produzione. Il deficit produttivo ha generato un movimento ascen­
dente dei prezzi internazionali il cui effetto si è ripercosso nell’aumentato livello dei profitti 
delle società appartenenti al settore.
In Italia la depressione congiunturale che ha caratterizzato il nostro sistema economico 
nel corso del 1964 non ha mancato di causare forti difficoltà alle industrie italiane del 
piombo e dello zinco. I benefici degli aumenti dei prezzi internazionali furono infatti an­
nullati dall aumento del costo del lavoro e dalla diminuzione dei consumi nazionali.
Produzione e vendite della Monteponi &  Montevecchio nel 1964
Nel 1964 la Monteponi & Montevecchio è entrata nel secondo anno del suo piano quin­
quennale di sviluppo. Il lavoro rivolto al potenziamento futuro della produzione ha prevalso 
ancora sullo sforzo produttivo vero e proprio.
La produzione di piombo e zinco della Società è diminuita del 3,5% rispetto a quella 
del 1963 passando da 55.335 a 53.397 t.
Il fatturato 1964 è stato di 12,47 miliardi di Lire con un aumento del 7,7% rispetto
all esercizio 1963. Tale aumento è la risultante dei maggiori prezzi dei prodotti venduti
(23%) e del loro minor quantitativo (13%).
Attività minerarie e Riserve
La relazione esamina nel dettaglio l’avanzamento dei tre principali programmi minerari 
della Società.
1) A Montevecchio è proseguito per ulteriori 110 m, lo scavo del pozzo Faina. Restano
da perforare e rivestire di muratura altri 200 m. Com’è noto, il filone di Monteveccchio si
interrompe verso est in corrispondenza d’un sistema di faglie degradanti verso la pianura
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del Campidano e lo scavo del pozzo Faina è appunto diretto a « riprendere » il filone a 
livelli progressivamente piu a valle.
2) A Monteponi il progetto « Sartori » è proseguito a ritmo serrato per tutto il 1964. 
Tale progetto è rivolto allo sfruttamento delle mineralizzazioni esistenti al di sopra del 
livello delle acque di miniera — delle quali pare oramai accertato il collegamento col mare. 
A tale scopo è in fase di avanzata esecuzione lo scavo di una coppia di gallerie principali 
lungo l'arco mineralizzato della concessione. Si mira ad abbattere progressivamente fino a 
6000 t. al giorno di grezzo, il cui trattamento, grazie alle suddette gallerie, verrà accentrato 
nella nuova laveria di Campo Pisano attualmente in fase di avanzata costruzione.
3) Nella miniera di Sos Enattos (Nuoro) è entrato in marcia a fine d’anno un impianto 
di flottazione con una produzione di 500 t./mese di ottima blenda cadmifera.
Da segnalare infine che durante l’anno è continuata con successo la ricerca nei permessi 
dell’Inglesiente e del Sulcis, ed è stata progettata una campagna di ricerche nell’Alta Carnia.
Nel complesso, si può ormai affermare con certezza che la Monteponi & Montevecchio 
dispone di uno dei pili notevoli patrimoni minerari piombozinciferi d’Europa. Del resto un 
accertamento in contradditorio con gli esperti di un grande gruppo minerario estero ha 
determinato in 1,7 milioni di t. di metalli contenuti (400.000 t. di Pb e 1.300.000 t. di Zn) 
il nostro patrimonio minerario a metà 1964. Dopo di allora notevoli nuovi ritrovamenti sono 
stati effettuati.
Ampliamento delle attività metallurgiche
Nel settore metallurgico la Società ha portato a termine i lavori di ampliamento dello 
stabilimento di Porto Marghera (Venezia) di Zn elettrolitico, la cui capacità è salita da 
20.000 a 36.000 t./anno. Nello stesso stabilimento procedono molto soddisfacentemente i 
lavori preparatori per il nuovo impianto di laminazione di Zn fuso.
A Monteponi è stata decisa la costruzione di un grande impianto di fumigazione, l’am- 
pliamento dell’impianto zinco da 6.000 a 20.000 t./anno e la riattivazione della Centrale 
Termoelettrica di Porto Vesme autorizzata all’autoproduzione di 20.000 KW. In tal modo 
potranno essere recuperati ingenti quantitativi di zinco presente in speciali tipi di discariche 
non altrimenti usufruibili.
Nella fonderia di piombo di San Gavino (Cagliari) è in corso l’ingrandimento del re­
parto pallini da caccia da 6.000 a 15.000 t./anno. Tali pallini sono conosciuti in tutto il 
mondo per essere stati adottati dai piu famosi campioni di tiro al piattello nel corso delle 
Olimpiadi di Tokyo.
Alcuni dati economici e finanziari
Dal bilancio contabile al 31 dicembre 1964 della Monteponi & Montevecchio allegato 
alla relazione sono stati estratti alcuni dati significativi.
L’utile di esercizio risulta di 105 milioni di Lire ed è stato mandato a nuovo. Gli 
ammortamenti ammontano a 1.058 milioni e sono stati calcolati applicando le massime ali­
quote normalmente ammesse dal Fisco. L’utile lordo dopo imposte o cash flow risulta per­
tanto in 1.163 milioni di Lire con un aumento di 128 milioni rispetto al 1963.
Dal punto di vista finanziario la Società ha conseguito una riduzione dell’indebitamento 
a breve e un aumento di quelle a medio e lungo termine. Per contro all’attivo di bilancio 
figurano maggiori immobilizzazioni per oltre 10 miliardi competenti per circa il 70% alla 
fase mineraria, per il 20% a quella metallurgica e per il 10% ad un aumento delle parte­
cipazioni.
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E D I Z I O N I  C E D A M P A D O V A
LIBRERIE STRANIERE CORRISPONDENTI
LIBRAIRIES CORRESPONDANTES -  CORRESPONDENT BOOKSHOPS 
LIBRERIAS CORRESPONDIENTES - BEVOLLM ÄCHTIGTE B U CH H A N D LU N G E N
ARGEN TIN A
C entro del L ib ro  Ita liano  - Rivadavia, 581 - 
B u e n o s  A i r e s .
C.I.D .L.A. - Calle P iedras, 113 - B u e n o s  A ir e s .  
De M urguia M artinez - Cordoba, 2270 - B u e n o s  
A ir e s .
Epifanio  Rom ero - San Jerónim o, 3500 - S a n ta  F é .  
Santo Vanasia - 1410, Cangallo - B u e n o s  A ir e s .  
Viscontea - L ibertad , 1021 - B u e n o s  A ir e s .
BELGIQUE
E dit. E . N auw elaerts  - 2, P lace C ardinal M ercier
- L o u v a in .
F alk  F ils  - G. V an Com penhout Suce. - 108/110, 
Rue du M idi - B r u x e l l e s - i .
Polytecnique CE. B éranger - 17, Boulevard de la  
Sauvenière - L i è g e .
BRASIL
A g. G iovanni G rossi - Av. E duardo  R ibeiro, 530
- altos - M a n a u s -  A m a z o n a s .
Com panhia E d ito ra  Forense - Caixa Postal 269
- R i o  d e  J a n e ir o .
L ivraria  E d ito ra  Politécnica - R ua do Carmo 38
- 4° and. S/401 - R i o  d e  J a n e ir o .
L iv ra ira  P rincipal - Rua de Assemblèia 87 -
Io and. - R i o  d e  J a n e ir o .
CANADA
E dito ria l Ternis L tda. - Calle 13 - N um ero - 
O tta w a .
COLOMBIA
E dito ria l Ternis L tda  - Calle 13 - N um ero 6-45 - 
B o g o tá .
CUBA
E dito ria l Ternis - Dott. A ntonio Diaz Pairó  - 
Calle K .no 308 altos en tre  17 y 19 (Vedado) - 
L a  H a b a n a .
DEUTSCHLAND
E b erh a rd  A lbert - K aiser Josephstrasse, 179 - 
F r e ib u r g  i .  B r .
E xlib ris  - F erd inand  D irichs W eg - F r a n k f u r t / M . 
H äntzschel D ott. Ludw ig - W enderstrasse, 66 - 
G ö t t in g e n .
H orn A lexander - Spiegelgasse, 9 - (P ariser 
Hof) - W ie s b a d e n .
Jam es C ristopher P ub lish ing  - Z ahringerst, 3 - 
H e id e lb e r g .
J.C.B. M ohr (P au l Siebeck) - W ilhelm str. 18
- T ü b i n g e n .
N aacher P e ter - S teinw eg, 3 - F r a n k f u r t / M .  
Santo  V anasia - S treitzeuggasse, 7 - K ö l n / R h e i n .  
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Una grande azienda 
è tale
quando si preoccupa, 
non solo



























e razionali strumenti 
per attuare 
la collaborazione 
con i lavoratori 
e il colloquio 
col pubblico: 
questo spirito 
e questo impegno 
hanno fatto della Bassetti 
un’impresa 
all’avanguardia 
nel settore tessile.
b asse tti
